مــنشوراتـت
Csex

$$
\begin{aligned}
& \text { 据 } \\
& \text { كـك }
\end{aligned}
$$


 قا
ويحظر مبيع أو تصوير آو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو


Exclusive rights by
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon
No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

## Droits exclusifs à <br> Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth-Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

## الطبعـة الأولى <br> A IEYO.Ar+.OE

## دارالكنب||لهلمية. <br> بَبيُرت

رمل الظريف - شارع البيحتري - بناية ملكارت


صندوق بريد: Q६₹ - ال بيروت - لبنان.

## Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut-Lebanon
Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor
Head office
Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
Tel \& Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13
P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

Dar Al-Kutub Al-ilmiyah
Beyrouth - Liban
Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

## Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah
Tel \& Fax: (+961 5) 804810/11/12/13
P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban

# بسم|الهالرهمـ الرحيم 

## مقدهة|لمقق

إن الحمد لل خمدله ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يههه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ه .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ـ ـ وأشهد أن عمداً عبده ورسوله .






فهذا كتاب نفيس، حوى ككيراً من الفوائد البليلة على ككاب الأحاديث الأربعين للشّيخ
 عمر بن عبدالش المروي الخراساني التقتازالي.

وقد وجلته مطبوعًا هُامش شرح الشيخ محمد البركوي على الأحاديث الأربعين، فأفردته
بالإخراج عنه حتى يعم النفع به بعد أن كان في طي النسيان وأسيته :
"شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين النووية".
وقد حاولت جاهنًا إخراجه في أهى صورة وأفضلها، من تخريج للآيات الواردة فيه ،
 يخص الاعتقاد الصحيح ؛ حيث إن الشارح رمهه الله تعالى كان من أهل العلم المتسسين إلى

مقدمة عحقق كتاب شرح التفتازالي على الأربعين
التصوف وأهله، وقد أحال فكره وقلمه في معانيهم محاولاً تفسير كلماقمّ.ما يوافق الطريق القويم والصراط المستقيم، واتبعت في تعليقاتي طريق السلف الصالِ رضوان اللذ عليهم أجمعين. هذا ولما للشتيخ شرف الدين أبي ييى زكريا بن شرف النووي من متزلة عظيمة بين أهل العلم ، وضعت تر جمة مغصلة بعض الشيء عنه وعن حياته وعلمه ومكانته بين العلماء. ثم ثنيت بعد ذلك بترجمة مغتصرة للشيخ التفتازالي حسبما تيسر لي من مصادر، رحم اللذ المجميع وجمعنا وإياهم في مستقر رمتّه ودار كرامته مع النبين والصديقين والشههداء وحسن أولئك رفيقًا.

والله أسأل أن يوفقنا إلى صالح الأعمال، ويهدينا سواء السبيل، إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## و كتبه

## محمل حسن محمل تسن إسهاميل

 الشهير بـ"محملـ فارس"
$\qquad$ تر:جة شارح الأربعين الشيخ سعل الدين التفتازاني

ترجمة|الإمام|لنوويج

مولده ونشأته:



 طيبة، فحضه منذ الصغر على طلب العلم، لما لاحظ فيه من غخايل النجابة والذكاء، والاستعداد الفطري.
قال الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي: رأيت التّيخ وهو ابن عشر سنين بنوى، والصبيان يُكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهمr، وييكي لإكراهمهـم، ويقرأ القرأ القرآن


 فذكر ذلك لوالده، فحرص عليه إلى أن ختم القرآن، وقد ناهز الحلم. ولما كانت بيئته في نوى لا تشبع فَمه العلمي، فقد قدم به والده إلى دمشق سند
 الفضلاء، ومهوى أفئدة طلاب العلم، وكان فيها من المدارس اليّ يلرس فيهها غختلف أنواع العلم ما يز يد على ثالاث مائة مدرسة. ومنذ أن حط رحله فيها التقى بالشيخ عبد الكائي بن عبد الملك الربعي، (المتوفى سنة 9919هـ أـ) وأطلعه على دخيلة نفسه، وما ينتويه من طلب العلم، فأخذه، وتوجه به إلى

ترجة الإمام النووي صاحب كتاب الأربعـــين
حلقة العأ لم ابلمليل الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفر كاح (المتو فن سنة (• 79 هـــ) فقرأ دروسًا ، وبقي ملازمه مدة .

عَ إنه التمس من شيخخه هذا مهانًا يأوي إليه ، ويسكن فيه ، فدله على شيخ المدر سة الرواححية الإمام الفقيه كمال الدين إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي، فتو جه إليه ولازمه،

وأخلذ عنه، وسكن الملرسة الرواحية(1)
وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه بقي نحو سنتين لا يضع جنبه على الأرض، ويتبلغ بشيء من القوت يسير؛ و حفظ "التنبيه" في نحو أربعة أشهر ونصف، ثم حفظ ربع العبادات من "المهذب" في باقي السنة، وهو يشرح ويصحح على شيخه الكمال المغربي، وقد أعجب به شيخه أيما إعجاب لـا رأى من دأبه وحرصه وانصرافه إلى طلب العلم، فأحبه محبة شديدة، و جعله معيد الدرس في حلقته لأكثر الجماعة.

شنيوخـه:
أما شيو خحه الذين تلقى عنهـم وسمع منهم خلال إقامته في دمشق، فقد كانوا من خحيرة علماء عصر همه وعمن برعوا في مختلف العلوم وأصناف المعارف، كالفقه، واللديث، وعلم الأصول، وعلم العربية، وغير ذلك من الاغختصاصات، قارنين إلى ذلك سيرة جميدة،

وأنحلاقًا نبيلة، كان لها أوضح الأثر فيمن أخلذ عنهم.
فقد أخحذ الفقه قراءة وتصحيحًا و مماعًا وشرحًا وتعليقًا عن جماعات: ا- الشيخ الإمام المتفق على علمه وزهده وورعه و كثرة عبادته وعظم فضله، وثميزه في ذلك على أشكاله، أبو إبراهيم إسحاق بن أحمل بن عثمان المغربي، ثم المقدسي، المتو في

سنة • 70 هــ
(1) كانت هذه المدرسة لصيقة الجامع الأموي من جهة بابه الشرقي، وبانيها هو زكي الدين أبو القاسم التاجر المعــروف بابن رواحة المتوف سنة بrجهــ: انظر ترجمته في الشذرات. و كان يدرس فيها ثغبة متازة من

 .r7A ،ro

V ترجة الإمام النووي صاحب كتاب الأربعــين
r- أبو عحمد عبد الرحمن بن نوح بن محمل بن إبراهيم بن موسى المقدسي، الدمشقي، الإمام العار ف الزاهد العابد الورع المتقن، مفتي دمشت في عصره، المتو فن سنة

ץ- أبو حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربلي، معيد الباذرائية. ع- أبو الحسن سالر بن الحسن الإربلي، ثم الحلبي، ثم الدمشقي، المحمع على إمامته و جالالته وتقدمه ي المذهب الشافعي على أهل عصره، والمرجوع إليه ين حل مشكاتلها،

المتو في سنة .
وأخذ الحديث عنه:
1- الحلافظ المتقن المجقق الزاهد الورع إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي، ثم المصري، ثم الدمشقي، المتو فن سنة 7 7 7 هــــ، وقد لازمه نكو عشر سنين.
r- أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي، سمع منه بميع "صحيح مسلم"، ووصفه بقوله: الشيخ الأمين العدل الرضي. r- الشيخ المدث الحافظ المتقن زين اللدين أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد

ع - شيخ الشيو خ عبد العزيز بن محمد بن عبد المَسن الأنصاري، اللموي، الشافعي،
المتو فی سنة
0- أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمل بن قدامة المقدسي؛

7- قاضي القضاة عماد الدين أبو الفضائل عبد الكريع بن عبد الصمد بن مُمد

V- V كبير المدثين ومسندهم الإمام تقي اللدين أبو محمد إسماعيل بن أبي إسحاق
إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي، المتو فن سنة TVY هـــ 1- الإمام المدل الكبير الضياء بن تمام الحنغي.

ترجة الإمام النووي صاحب كتاب الأربعـــين
9- المفيّ جمال الدين عبد الرحمن بن سا لم بن ييىى الأنباري، ثم الدمشقي، الحنبلي،
المتو في سنة

- ا- مسند الوقت زين الدين أبو العباس أحمل بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي؛

وله شيو خ آخرون قرأ عليهم علم الأصول والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم. منهم القاضي أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر بن علي بن محمد التفليسي الشافعي، قرأ عليه "المنتخب" للفخر الرازي، و قطعة من "المستصغى" للغزالي.

ومنهـم أبو العباس أحمد بن سا لم المصري النحوي اللغوي، المتو فـ سنة 7 7 7 هـــــ، قر أ عليه "إصلاح المنطق" لابن السكيت، و كتابًا في التصريف، وغير ذلك. ومنهم العلامة جمال اللدين محمد بن عبد اللد بن عبد الله بن ماللك الطائي الجياي، إمام

النحاة، المتو فس سنة TVY
ومنهم الحافظ المؤرخ شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي


مماعاته: كانت مسموعاته على المشايخ كتب السنة التالية: الجـامع الصحيح للبنخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن ابن ماجهه، وسنن النسائي، وموطأ مالك؛ ومسند الشافغي، ومسند أملم، ومسند الدارمي، ومسند أبي يعلى، وصحيح أبي عوانة، وسنن البيهقي، وشرح السنة للبغوي، وععمل اليو م والليلة لابن السي، واللحامع لآداب اللراوي والسامع للخطيب البغدادي، والأنساب للزبير ابن بكار؛ وأجزاء كثيرة غيرها.

المدارس التـي درس فيها:
 أن مات، وهي في دمشق جوار باب القلعة الشرقي غربي العصرونية، بناها الملك الأشرف وف ون الط
 بالصححيحين سماعًا وبثًاً، وبقطعة من سنن أبي داود، وصفوة التصو ف، والحِجة على تار كو

 اليونيي: إن الشيخ باشر الإقبالية والفلكية(1).

## صفاته العلصية والذلقية:

لم يكد الإمام النووي يستقر في المدر سة الرواحية حتي أقبل على طلب العلم بنهم







 أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة، أو التردد على الشيو الطريق كان يشتتغل في تكرار ما يكفظ، أو يطالع ما يُتاج إلى مطالعة، واستمر على ذلك ست سنين.
وكان قوي المدرك، حاضر البديهة، تنثال عليه المعاني انئيالاُ في وقت الماجة إليها،
 التحقق من صحة دليله، وجودة متزعه.
 يقرأ، بكيث ير بط أقصاه بأدناه، وأوله بآخره، وأجزاءه بعضها بيعض.
 ينصب نفسه للتعليم وهي:

ترجة الإمام النووي صاحب كـاب الأربعـــين $\qquad$
1 - أن يقصل بتعليمه وجه الله، ولا يقصد توصلاٌ إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه، أو شهرة أو سمعة، أو ثميز عن الأشباه، أو تكثر بالمشتغلين عليه، أو المختلفين إليه. ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خحدمة أو مال أو نو هما، وإن قلل، ولو كان على صور وة المدية اليَ لو لا اشتغاله عليه لما أهداها له. Y ب- أن يتخلق بالمحاسن اليت ورد الشر ع ها، وحث عليها، والخلال الخميدة، والشيم
 والحود ومكارم الأخلاق، وطالاقة الوجه، والحلم والصبر، وملازمة الور ع والخْشوع ع والسكينة، والوقار والتواضع، والإقالال من المزح، وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة

والحفية.
r- الحلنر من الحسد والرياء والإعجاب، واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدر جات. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض و لا يكره ما اقتضته الـلـكمة.
وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الملق لا ينفعونه ولا يضر ونه حقيقة، فلا يتشاغل . كراعاهِّم، فيتعب نفسه، ويضر دينه، ويمبط عمله، ويرتكب سنحط الله، ويفوته رضاه. وطريقه في نفي العجب أن يعلم أن العلم فضل من اللذ تعالى ومعه عارية، فإن للذ ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يغترعهه وليس مالكا له، ولا هو على يقين من دوامه.
وطريقه في نفي الاحتقار التأدب عما أدبنا الله تعالى، قال تعالى: هو أعلم بمن اتقى

دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبًا، وأخلص نية، وأزكى عمالًا
ع- دوام مراقبته للل تعالى في علانيته وسره، محافظاً على قراءة القرآن والأذكار واللعوات، ونوافل الصلوات والصو ورغيرها، معولاً على اللذ في كل أمره؛ معتمدُا عليه؛ مفوضًا في كل الأحوال أمره إليه.
0- أن يستمر بمتهلًا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء، ومطالعة وتعليقاًا و مباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم منن هو دونه ين سن، أو نسب، أو دين، أو في
$\qquad$ تر جمة الإمام النووي صاحب كتاب الأربعــين

علم آخر، بل يُرص على الفائده منن كانت عنده، وإن كان دونه في جميع هذا، و ينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثير من السلف يستفيلو ن من تلامذڭّم ما ليس عندهم. 7 - ينبغي أن يعتي بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه، و يثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلا ع على ولى ولم مختلف كلام الأئمة ومتفقه، وواضحه من مشكله، وصحيحه من ضعيفه، وبزله من ون ون الا ركيكه، وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يرتفع عن الجمود على مغض التقليد، ويبلغ
 فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه، ولا يخرج تصنيفه من يله إلا بعد تحذيبه وترداد نظره فيه وتكريره وليراع في تصنيفه وضوح العبارة، والإيباز غير المنلل، وليتطرق إلى ولى ولا المواضيع اليت لم يسبق إليها، ويعم الانتفاع هـا، وتدعو الحاجة إليها. V- V وينبغي له أن يمرض طالابه على الانتغال في كل وقتت، ويطالبهم في حفظ ما يلز م حفظه، و ينير أذهافـم بطرح الأسئلة المهمة عليهم، فيثني على البحتهد منهـم والنابغة فيهـم ترغيبًا له، وشحذاً لممـم الآخخرين، ويو جه إلى المقصر منهـم اللو م غير المنفر ويبسط له ما أشكل عليه ليتضح له، وعليه أن ينصفهم في البحث، فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرًا، ولا يكسد أحدًا منهم لوفرة تحصيله، و حدة ذهنه، و حضور بليهته، فإن الحسد
 فإنه مربيه، وله في تعليمه وتخريمهه في الآنخرة الثواب الخزيل، و في الدنيا الدعاء المستمر، والثناء البحميل.
1- ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقر أ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى هـا جهلة المعلمين لغباوتّم، وفساد نيتهمه وهو من الدلائل الصر يمة على عدم إرادهـم بالتعليم وجه اللذ.

ويعد الإمام النوو يمن تقلل مذهب الشافعي وارتضاه، و قيد نفسه بالتخريج على أصوله، وهو من كبار الحافظين للمذهب، العارفين بأدلته، القائمين بتقريرها، وهو مرر وه، ومهذبه، ومنقحه، ومرتبه.

ترجة الإمام النووي صاحب كتاب الأربعـــين
ور.بما نلمعجع عنده استقاللاً فكريًا في بعض المسائل الي يعرض فلا، فإنه ينتهي فيها إلى رأي يخالف فيه إمامه، أو يرجح قولأ من أقواله، لأنه اعتضد بالحديث الصحيح. فقد جاء في شرحه لصحيح مسلم (Y O/A) وهو يتحلث عن مسألة قضاء الصوم عن الميت: وللشافعي في المسألة قو لان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صو م
 هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا، اللحامعون بين الفقه والحلديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريكة.
وقد يعرض أقاويل العلماء في المسألة بما فيهـم الإمام الشافعي، ويقول: ولكن الحديث
كذا، واتباع الحديت أولى.

- وحين أورد في "البحموع" رأى ابن الصلاح في الأخذ بالحديث الصحيح إذا خالف ونفه قول الشافعي، علق عليه بقوله: وهذا الذي قاله متعين حسن.

تلك هي أهـم خصائصه العلمية.
أما اللمانب الخلقي من شخصيته، فقد كان رحمه الله على جانب عظيم من التقوى والإنابة، فهو كما سبق أن أشرنا منذ نعومة أظفاره كان يستشعر خششية الله، فينفر عن اللهو، وينصرف عن اللغو، ويمأُ فراغه بقراءة القرآن والأعمال الصالحة اليت تقربه إلى الله. و كان رأسًا في الزهد، قدوة في الورع، يتقلل من الدنيا، ويعرض عن مغاتنها ومتعها، ولا يتناول منها إلا ما يقيم أوده، ويعينه على القيام فيما هو آنحذ بسبيله. قال الإمام الذهبي في "العبر" (٪/
 يقبل إلا عمن تحقق دينه ومعرفته، ولا له به علاقة من إقراء وانتفاع به.
 والمراقبة لله تعالى في السر والعلانية، وترك رعونات النفس، من ثياب حسنة، ومأكل طيب، وتحمل في هيئة، بل طعامه جلف اللبز بأيسر إدام، ولباسه ثو ب خام، وسختيانة لطيفة. هذا ما كان يأخذ به نفسه، ولكنه في باب الفتيا ينهج منهج القصد والاعتدال فقد


الحلواء والعسل. فقال: فيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافـــي الزهد والمراقبة، لا سيما إذا حصل اتغاقًا.

وكان رحمه الله يسدي النصح للعظماء والكبار بأسلوب تلمتح فيه عزة المؤمن، ونزاهة القصل، و كمال الشفقة للمنصوح، وله يي ذلك مو اقف رائعة ملو نة في الكتب التي ألفت في مناقبه تستو جب الإكبار والإعجاب، وتصلع أن تكون مثلاً أعلى للاحتذاء. وكان رحمه الله يشتد في الإنكار على من يبتد ع في الإسلام ما لا يرضاه اللذ ورسوله، ولا يحابي في ذلك أحدًا كائنًا من كان، رائله الإنحالص في طلب الحقيقة، فقد قال في "الأذكار" ص حז ا : اعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوتًا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والـلـكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لـناطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلو ب في هذا الحال، هذا هو الحق، ولا تغترن بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض
 بكثرة الهالكين. وأما ما يفعله الحهلة من القراءة على الملنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخر اج الكالم عن موضوعه، فحرام بإجما ع العلماء، وقد أو ضحتت قبحه، وغلظ تحريمه ، وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب "آداب القراء" والله المستعان، و وبه

التوفيق
وقد قال المحدث أبو العباس بن فرح: كان الشيخ محيي الدين قد صار إليه ثللا مراتب، كل مرتبة منها لو كانت لشخص، شدت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض، المرتبة الأولى: العلم والقيام بوظائفه، والثانية: الزهد في الدنيا وجميع أنواعها، الثالثة: الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر.
مؤلناتهـ:
وقد ألَّف النوو ي رحمه اللذ كتبًا كثيرة في علو م شى، في الفقه، واللمديث والمصطلح،
 والأسلوب السهل الواضح منا يندر أن يجده القارئ عند غيره من علماء عصره، حتى إن مالك شيخ النحاة كان يشتهي أن يحفظ أحد كتبه لعذو بة ألفاظه، و نصاعة بيانه إلا أنه عاقه

ترجمة الإمام النووي صاحب كتاب الأربعــين
عن ذلك كبر سنه، وهذا ما حدا بطلبه العلم من مختلف البلاد الإسلامية أن يقبلوا على
اقتناء تصانيفه، وتدار سها، والانتفاع عما فيها.

تآليفه في /لفقه:

ا - روضةّ اللطالبين:
وهو من الكتب الجامعة المعتمدة في المذهب الشافعي، اختصره من "الشرح الكبير" للإمام الرافعيك وزاد فيه تصحيحات ودقائق واختيارات ححسان، ابتدأ تأليفه في شهر رمضان سنة 77 7 هــــ، وفرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 79 هـــــ، وقد طبع في دمشق في آثي عشر بعللًا.
:
وهو كتاب لطيف الحجمَ، يقع في بحلد واحلد، يكثر تداوله بين العلماء والطلبة، وهو عمدتَم في معرفة المذهب، اختصره من كتاب "الحرر" للرافعي، وزاد عليه تصحيحات واختيارات.

وقد فرغ من تأليفه في رمضان سنة 779 هــــ. وقد طبع عدة طبعات، وعندنا منه نسنخة خطية نفيسة، على هوامشها تعليقات كثيرة، بخط مغاير للأصل.
r- الإيضاح فـي المناسك:

وهو كتاب يشتمل على كل ما يكتاجه الحاج مع فو ائد كثيرة قيمة، وقد شرحه علي ابن عبد الله بن أحمد الحسين، المتوف سنة ا وههــه وعلق عليه حاشية نفيسة الفقيه ابن


६- ا'لمجموع:
شرح فيه "المهذب" لشيخ الشافعية في عصره أبي إسحاق الشيرازي، وقد وصل فيه إلى أثناء كتاب الربا، فعاجلته المنية دون إكماله، طبع في تسع بحلدات ضـخام، وقد وصغه الحافظ ابن كثير في "طبقات الشافعية" له، فقال:

10 $\qquad$ تر:جة الإمام النووي صاحب كتاب الأربعـــين
"سلك فيه طريقة وسطة حسنة مهذبة سهلة جامعة لأشتات الفضائل، وعيو ن المسائل، وبعامع الأوائل، ومذاهب العلماء ومفردات الفقهاء، وتُرير الألفاظ، ومسالك ولك الأئمة الحفاظ، و بيان صححة الحديث من سقمه، ومشهور ره من عكسه، و بالبحملة فهو كتاب ما رأيت على منو اله لأحد من المتقدمين، ولا حذا على مثاله متأخر من المصنفين".

0- النتاوى المسـاة بالمسائل المنثيرة:
وهي من همع صاحبه الملازم له علاء الدين بن العطار، وفيها علم جمه، وآراء
سديدة.

تآليفه في !لحديث والمصساع

1-شرح صسيح مسله:
وهو شرح نفيس، يتداوله العلماء، وينقلو ن عنه، ويفيدون منه، ولا سيما المحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ضمنه كما يقول في مقدمته : جمالٌ من علومه الزاهرات، من أحكام الأصول والفرو ع والآداب والإشارات، والزهديات، و بيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات، وإيضاح معاي الألفاظ اللغو ية، وأسماء الرجال، وضبط المشكالات، وبيان أسماء ذوي الكين، وأسماء آباء الأبناء والمبهمات، ولات والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم مبن المذكورين في بعض الأوقات، واستخرا ج لطائف من خخيات علم الحديث من المتون والأسانيد المستفادات، وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمتختفات، والجمع بين الأحاديث اليَ تختلف ظاهرًا، ويظن بعض
 الحديث من المنسائل العمليات، وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات، إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات، وأحرص في جميع ذلك على الإيماز وإيضاح العبارات. وهو آخر ما ألف كما يتبين من الشرح نفسه، فقل جاء فيه (OV/ T) ( وقد أوضحت هذا في جزء هجعته يف قسمة الغنائم حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع و سبعين وستمائة.

ترجمة الإمام النووي صاحب كتاب الأربعـــين
r - رياض الصالحين.
بر - الأزكار المنتخبة من كلام سبي الأبرار.
وهو مثل "رياض الصالمين" كثير التداول ، واسع الانتشار، لا يكاد يخلو منه بيت

 منها ما هو أهم منها، وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها، وضعيفها، ومنكرها، فإلها فإنه مانما

 معرفتها على السالكين، وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات.
؛- الخلاصة في /حادبث الأحكام:
 إلى أثناء الز كاة، و لم يكمله، وقد قالوا في وصفه: إنه لا يستغني المدلث عنها والا والفقيه، ولو كملت كانت في باها عديمة النظير.

0- الأربعين النووبية:
جمع فيها أربعين حديثًا التزم فيها الصحة، وشرحها شرحًا لطيفًا، وهو كتابنا هذا. \% - الإرشـــاد في مصطلح الحديث: اختصره من "مقدمة ابن الصلاح" المشهورة في علوم الحديث، ثم اختصره بكتاب سماه: "اللتقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير" وهو كتاب لطيف الهجم، جمع فيه أمهات فن المصطلح، وبالغ في اختصاره بعبارة واضحة من غير إخلال بالمقصود، ليسهل حفظه على طلبة العلم، وقد شرح هذا الكتاب الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي المي بكا بالماب سماه: "تدريب الراوي في شرح النواوي" وهو شرح حافل، ضم كثيرًا من نفائس علم المصطلح.

## 1 - تونيب الأسماء واللغات:

وهو يتألف من قسمين : الأول يتضمن تراجم الرجال والنساء وغيرهما كمن ورد لمم ذكر في مختصر المزني، والمهذب، والتنبيه، والو سيط، والوجيز، وروضة الطالبين.
 ضبطًا متقنًا، ونبه مع ذلك على كثير من المعاني اللطيفة، والمسائل المقيقية بأوضح عبارة، وضبط فيه من حدود الألفاظ الفقهية وبمامعها ما يصعب تحقيقه إلا على الما النادر من أهل ولم
 وعرف المواضع والبلاد، وحدد أمكنتها، ونبه على ما يشتبه منها.

> r- ط بقات الفقهاع:

هو في تراجم العلماء المنتسبين إلى الشافعي، الختصره من كتاب ابن الصلاع، و، وزاد عليه أسماء نبه عليها في ذيل كتابه، ومات وهو مسودة، فقام بتبيضه الحانظ المزي صاحب "تَذيب الكمال"، و لم يطبع بعد.

H - تحرير ألفاظ التتنبيه:
وقد جاء في مقدمته بعد أن أبان عن قيمة كتاب "النببيه" والنو ع الثاني: بيان لغاته: وضبط ألفاظه، وبيان ما ينكر مما لا ينكر، والفصيح من غيره، وقد استخرت الله اللكريم المان
 والألفاظ المولدة، والمقصورة والممدودة، وما يُبوز فيه المذكر والمؤنث، والمِمو ع والمفرد،





 والمدية وصدقة التطوع، و كالرشوة والمدية، وبيان ما قد يلحن فيه، وما أنكر على المـلى المصنف

ترجة الإمام النووي صاحب كتاب الأربعـــين
عنه جواب، وما لا جواب عنه، وما غيره أولى منه، وما هو صواب وتوهم جماعة أنه غلط،


 أنكر على الفقهاء وليس منكر"ا، و بيان جمل من صور المسائل المشكلة مـا له تعلق بالألفاظ، وغير ذلك من النفائس المهمات، كما ستراها في مو ضعها إن شاء الله تعالى واضحًا، وألتزم فيه المبالغة في الإيضاح مع الاختصار المعتدل، والضبط المكم المهذب، وقد أضبط ما هو واضح، ولكن قد يخفى على بعض المبتدئين، ومتى ما ذكرت فيه لغتان أو لغات قدمت ولا الأفصح، ثُ الذي يليه، إلا أن أنبه عليه، وما كان من لغاته ومعانيها غريبًا أضيفه غالبًا إلى ناقله، وهذا الكتاب وإن كان موضوعًا للتنبيه على ما في "اللتبيه" فهو شرح لمعظم ألفاظ كتب المذهب وعلى الله اعتمادي.
وله رحمه اللذ مؤلفات أخرى، منها ما كمل، ومنها ما لم يكمل، لم أنشَط لوصفها في هذه المقدمة.
 ثمانية وعشرين عامًا، و بعد أن رد الكتب المستعارة من الأوقاف، وزار مقبرة شيو خهه، فقر أ ودعا و بكى، وزار أصحابه الأحياء وودعهم، فمرض بنوى، وتو في رحمه اللذ ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من رجب، ودفن هما، ولما بلغ نعيه إلى دمشق اربتحت هي وما وما حو لما
 ستمائة بيت. رحم الله تعالى الإمام النووي رحمة واسعة وجزاه الماه عنا خحير الحزاء.

## ترجمة شارحالأرنيّن

هو: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي الخراساي، العلا(مة الفقيه الأديب الـنفقي الششهير بالتفتازاين. مولده: ولد سنة (VYY) هـ

مصنفاته:
مت تصانيفه :
1 - أربعين في الحديث.
r
ع
ع - تر كيب البليل في النحو .
ه - التلويح في كشف حقائق التنقيح في الأصول.
1 - 1 - هذيب المنطق والكاعلام.

- V ^ - شر ح منتهى السؤال والأصل لابن الحاجب (قيد الطبع بتحقيقنا). 9 - مفتاح الفقه.
- 1 - المطول في المعاي والبديع.

11 11
وفاته:
توفي بسمرقند في العرم سنة (V9r هـــ) (1) .


#  

## مقدهة صاحب الشرح (1)

الحمد لذا رافع أعلام الملة الزاهرة بلوامع آيات الكتاب وحككم مباني أحكام الشر يعة
 العمى، وجعل حسان الأخبار الأمدلية مفاتيح السعادة ومعالم المعوا الم المدى.


 يقتدى بتجليتّه، ويهتدى بآثاره، ما وفق مسلم لشرح السنة، وأيد الدين بأطراف الأسنة.

فإن العلم مفتاح خزائن المعارف، ومصباح أرواح ذوي العوارف، ومطالع الع طوالع الألوار

 لباب التزيل، وروائع فوائده شافية عن تعطش الأكباد إلم عحاب التأويل.

 التفسير الكاشف عن بدائع معاني البيان الربابي، الواصف بكاكمته منطق كل فقيه سبحالي.
 اللمبروت، وللّ در من قال فيه، ونثر الدر من فيه: الشيخ بُم الدين الكبرى، قدس سره:

شرح الفتقازالين على الأهاديث الأربعين للنوري
فقول المصطفى لا غير بتري

إذا ذكرت بحار العلم يومًا هو البحر المخيط وما عداه




 إلى تصيل بعض ظواهر ها، إذ لست من أهل التحقيق.
فبينما قضيت منها الوطر، وأجلت في إحداق التميمات النظر:


تكسرت النصال على النصال
فصرت إذا أصابتي ســـــهـام
وذلك بسبب استيلاءعوارض تحصل للقلوب من سماعها الأقراع، وتشمئز منها الطباع، وتمجها الأسماع، بييث سد على أبواب الفتوح، وسلب مني الروح والروح، وللذ در من قال:
لل داء في الفؤاد أجنها ــ يزداد داء كلما داويته

فما السبب لتلك الحال، قول من قال:

ألا موت ياع فأنــــــتريه

ألا زحم المهيمن روح عبد
فلما اشتد بي الحال، وامتد ورود وفود البالبد البلبال على البال، رأيت أن أتوسل إلى معالي

 بالإجماع، عحيي الدين بن زكريا النووي قدس اللّ تربته، ونور بغضاله روضته.
(1) المذهب الحق في مسأله التوسل بالأموات : هو أنه لا يكوز التوسل بالأموات ستى الأنيباء، ولو كان هذا جائزا

جليلة فِن التو سل والوسيلة".
r $\qquad$ شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي فجاء بحمد الله تعالى: شرحًا وسطًا، يكل وجيز مبانيه، ويظهر غزير إيضاح الفوا الفوائد



 بالرعاية والعناية، وهو حسبي ونعم الو كيل. صلى اللّ على سيدنا محمد، صالةً وسالمأما دائمة صيبه وعلى آله وأصحابه، تحية من عند الله مبار كة طيبة.

[إسناد المصنف لكتاب الأربعين النووية]
وقبل الشرو ع أذكر إسنادي لمذا الكتاب:




 خحاصة، قال: أخبرفي الإمام أبو زكريا ييمى بن شرف النووي.
[تر:جة المصنف للإمام النووي]
وذكر الإمام الإسنوي رحمه الله تعالم: أنه ولد في العشر الأول من الخرم؛ سنة إحدى ومى وثلاثين وستمائة، بنوى -قرية من قرى دمشقّ- وقرأ هـا القر آن آن، وقدم دمشق سنة


 إلا مرة وما يؤتى به من عند أبويه بعد العشاء، ولا يشرب إلا شا شربا با عند السحر، ولا ولا

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي

 شعرات بيض، وعليه سكينة ووقار في البحت، و ولم يزل على ذلك إلى أن سافر إلى القدس

 وروي أنه أنشد عند الوفاة هذه الأبيات:

وبالسير روحي يوم سيري إليهم



وفي رحليَ يصفو مقامي وحبذا


وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله الملك المعبود.
ro $\qquad$ شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي

قال رمحه اللّ ورضي عنه:
(( بسس الله الوحن الرحيم ")
((بسـم الله): أي: باسم المعبود بالحق، الواجب الو جود، المبدع للعا لم.
و"الباء" للالتصاق أو الاستعانة، والمار والبحرور متعلق بفعل مؤ خر لإفادة اخختصاص جعل التسمية هبدأ له، ولأن ما هو السابق في الو جود يستحق السبق في الذكر، ولذا قال ولا العققون: "ما رأينا شيئًا إلا ورأينا الله تعالل قبله".

و"الاسم": أحد الأكماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكون، فإذا ابتدئ هـا زيدت همزهة وأصله: "سمو" من السمو، لأفنا رفعة للمسمى و شعار له.
و"الله": أصله "إله" حذفت الهمزة وعوضت عنها اللام، وهو اسم لكل معبود حقًا كان أو باطالً، ڤُ غلب على الأول ، من "أله" إذا عبل، فهو مألوه، أي: معبود، أو أله إذا تحير لتحير العقول في معرفته، أو أقام في المكان لدوام وجنوده ألمه أو لا وأبدًا، أو فزع، فألمه، أي: أمنه. أو من الوله، وهو ذهاب العقل في ساحل بحر الحرفان، سواء الواصل والو اقف في الو ظلمات الحهالة واللذلان، أو المحبة الشديدة، فأبدلت الواو همزه، إذ عباده يحبونه لذاته وصفاته وأفعاله:

وحــــب لأنك أهــــل لــــذاك
فشنغلي بذكرك عـك
فكشفلك لي الخجب حت أراك

أحبلك حبين:حب الهــوى
فأما الذي هو حب الهوى


أولاه: ارتفع عن الحدثان، أو احتحب عن إدراك عيون الأعيان، أو من: ألهت إلى فلان، أي: سكنت إليه، أو أله الفصيل: إذا ولع بأمه. وأما "اللّ" فمـختص بالمعبود بالحق المستحق أزلاً وأبدًا لئن يعبد، و كل ما سو اه عابد
"الومن": الشامل الرحمة لـمميع الخلّق بإفاضة أصول النعم و جلائلها وما يتو قف عليه

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
"اللرحيم": الخاص الرحمة بالمؤمنين بالملاية، وما يتوقف عليه سعادقَم، وهي إرادة اللخير لأهله وترك عقوبة من يستحقها، وأصلها: رقة القلب والانعطاف، فإطالاقه على اللذ بحاز باعتبار تشْبيه فعله بفعل الملك العاطف، أو باعتبار الغاية، أي: غاية فعله هـم، غاية فعل العاطف من الإحسان.
فعلى الأول استعارة مصرحة، وعلى الثأي: بعاز مرسل، باعتبار العلاقتين. فإن قلت: ما فائدة لفظ "اسم"؟
وهلا قيل: بالل الرحمن الرحيم؟

ولما قطع همزه هي النداء ووصلت في غيره؟
وما الحكمة في تقدـم الر حمن والعادة الترقي؟
فالجواب: أما عن الأول: فليعلم أن التبرك كما يكون بذ بذكر اسم خاص من من أسمائهـ، يكون بذكر لفظ دال على اسمه، وليتميز التيمن الذي باسمه عن اليمين التي تكون بذاته لا السمه، ذكره القاضي في التفسير.
وعن الثاني: فالأن الممزة أجلبت في النداء للتعويض واضمححل عنها معنى التعريف،
 وعن الثالت: فلأن الرحمن يتناول عظائم النعم، وأصولما، فأردفه بالرحيم، كالتتميم ليتناول ما رقّ منها ولطف، كذا في الكشاف.
أو لأنه هركوز في الجبلة: أن عظائم النعم ليست إلا منه، فلو اقتصر على الرمّمن
 ملح قدرك «ه ، أو لأنه يناسب لفظ "الله" من جهة الاختصاص والدلالالة على زيادة المعىن في سورة الفاتحة.
وما قيل: إن الرحيم أبلغ؛ لأنه من الأمور الغريزة، كشريف وفعلان من الأمور العارضة، كسكران، مُنوع لأن ذلك إنا يكون إذا كان من باب فعل بالضم لا من صيغة فعيل، بلواز أن يكون من باب فعل، كالرحيم من رحمـ. قال أهل التحقيق: لما ثبت أن اسم الشيء ما يعرف به فأسماء الله هي الصور النوعية التي تدل على صفات الله وذاته، وبو جودها على وجوده بتعيينها علي وحدته، إذ هي ظواهرها التي هـا تعرف.
$\qquad$ شرح التفنازاين على الأحاديث الأربعين للنووي و"الله": اسم لذات الحق مُن حيث هي لا باعتبار اتصافه بالصفات ولا باعتبار عدم

اتصافه.
و"الرمن": هو المفيض للوجود والكمال على الكل بكسب ما تقتضي الحكمة
وتختمل الفوائد على وجه البداية.
و"الرحيم": هو المفيض للكمال المعنوي المخصوص بالنوع ع الإنساني بحسب النهاية،
ولنا قيل: "يا رحمن الدنيا والآخرة ور حيم الآخرة".

 الضمحلت العقول في بيداء عظمته، وذابت الأرواح في بحار ألوهيته، فأتبعه بالر حمن الر الر حيمب؛
 وقيل : الرحمن شراب شوق إشراقه في قدح الرحيم؛ ليتناول العباد حتى إذا أشربوا
 كشفه واستغرقوا في بحار لطفه، وبقوا بشهودها ( الحمد الله رب العالمين ")

وإنا بدأ بالتسمية وأزدفها بالتحميد اقتفاء للا ورد في الأخبار، واقتداء بطريق الأخيار، وأداء لبعض حقوق استغرقته من ضروب الإحسان اليّ من جملتها هذا التأليف العظيم الشأن، فقال:
(الحمد): هو الوصف بالجميل على جهة التبجيل، سواء تعلق بالفضائل أم
بالفواضل.
والمدح: هو الوصف به مطلقًا.
والشكر : ما دل على تعظيم المنعمم قو لأ وعملاً واعتقادًا، فهو أعم منهما من و جهة. ونقيضهما: الذم والمجو والكفرانى، وإيثاره على الشكر ليعم الفضائل والفواضل،

وعلى المدح ليشعر بأنه فاعل غختار و

للاستغراق بقرينة المقام ، والأول أولى.

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي


- رأس الشكر، ما شكر الله من مل يحملهه)
(اللّ): هو اسم للذات من حيث هي هي، أو باعتبار اتصافه بصفات الكمالل، ومن خو اصه: أنه يؤ كد كل وصف يقارنه مثال: مع الرحمن : يؤ كد معى الرحمة، ومع القادر:


الألو هية. وغيره لا يطلق إلا على آحاد المعاي، فلا يكون في التزيل مكررًا عحضًا. واختار اسم الذات المنبئ عن صفات الكمالل، ووصفه بما يتفر ع عليهما من الأفعال، ، إعاءً إلى استحقاقه من جميع الحهات.
هذا و في كالام الصوفية: أن الحمد كما يكون بالمقال يكون بالفعل ولسان الحال، وهو ظهور الكمالات وحصول الغايات من الأشياء إذ هي ثنية فائحة، ومد و رائقة لمو لاها بما يستحقه، فالمو جودات كلها مسبحة متزهة عن الشريك، حاملـة، إظهارًا لكمالاتما،
 [الإسراء: 1 [ ]، أي: بلسان فصيح ملكوتي يسمعه كل من كان له قلب أو ألقى السـمع

وهو شهيد.

. وبه تنطق الجوارح، وبه نطقت السموات والأرض حيث قالتا: والشكر عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من النعم الظاهرة والباطنة فيما خلقه لأجله، فإذا سللك هذا المسلك يكو ن دائمًا في مطالعة أقسام نعم الله ومالاحظة دقائق صنعه، و في أعمال الجوارح في الأعمال الصالحة الكاسبة لأنوار الملكات الحميلة، وشغل النفس عمطالعة النعم يو جب من مزيد معبة النعم، ويقتضي الترقي إلى عحبة المنعم، حتي يتجلى

فيه نور الوجوب، ويقتلر على التصرف في الخلق بالحق بانفتاح أبواب الغيوب. (رب العالمين): أي: مالك بلميع الملنق ومربيهم لأن الرب مصر بمعنى التر بية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله، شيئا فشيئًا، وصف به مبالغة أو نعت، من : ربه يربه، فسمي به المالك؛ لأنه يكفظ ما عملك، ولا يقال: "الرب" مطلقُا -أي: مفردًا- إلا لله تعالى، ويقال لغيره مضافًا: كربَ المال، هذا هو المشهور.

Yq $\qquad$ شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي وفيه بحث إذ ورد في صحيح مسلم: (٪لا يقل أحدكم (بي؛ بل سيلدي ومولاي))،
 بالسحود في الاختصاص بزهانه.

و(الحالم): اسـم لذوي العلم من الملائكة والثقلين، أو لال علم به الخالق من العلم أو
العلاهة. وجحمع ليشمل كل جنس محا سمي به، و بالواو والنون لتغليب الحقالء، وهو عبارة عن المخلوقات الغير متناهية، اليّ لا يمصى عددها.
(قيوم السموات والأرضين، ملبر الـلانتق أمعهين)
(قيوم السموات والأرضين): أي: خحالقهما الدائم والقائم بأمورهما، وهو مبالغة. قائم، وأصله: قيووم، جُعلت الياء الساكنة والواو الأولى ياء مشددة، وهو القائم بذاته المقوم لغيره.

وإنا بْع السماء لاخختالفها بالآثار والحر كات عند الحس وتباينها في الجنس، كما ورد في كتاب المعر'اج للأستاذ القشيري:

أن الأولى: موج مكفوف.
والثانية : من النحاس.
والثالثة: من الفضة.
والرابعة: من الذهب.
والخنامسة: من الياقوت.
والسادسة: من الزمرد.
والسابعة: من النور.
والعرش: من جو هرة خضراء.
والكرسي: من النور.
أو باعتبار كوها أفلاك الكواكب اللبعة السيارة. وقدمها لشرفها وعلو مكانا.

شرح التفنازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
وإفراد الأرض في القرآن: لاتحادها فيها، وإنا جمعها المصنف إنعارًا بأنها مثلها في

وفي كل طبقة ما لا يعلمه إلا الله، أو لرعاية الفاصلة الها

 وله مراتب من غيب الغيوب المسمى بالعناية الأزلية، وهو علم الله الميط بالكا بلا لالكل بضور ذاته لكل العوالم. ثم غيب عالم الأرواح: وهو انتقاث صورة كل ما ما وجد و سيو جد من الألم المل إلى الأبد في العا لم الأول العقلي الذي هو روح العا لم المسمى بأم الكتاب على وجه كلي وهو وهو القضاء السابق.
ثم غيب عالم الغيوب: وهو ذلكُ الانتقاش بعينه مفصلاُ، علمًا كليًا وجزئئًا في عالم
النغس الكلية التي هي قلب العا لم المسمى باللوح الغفوظ.

 عنه في الشرع بالسماء الدنيا، إذ هو أقرب مراتب الغيوب إلى عالم الشهادة. قال في الصحاح:
التدبير في الشيء: النظر فيما يئول إليه عاقبته، ثم استعمل في كل تأمل.


 للكبير كتدبيره للصغير، لا يختلف بالنسبة إلى قدرته أحوال شيء من ذلك في الإيجاد والإعدام والمنع والعطاء.
(باعث الرسل، صلواته وسلامه عليهم)
(باعث الرسل): أي: مرسلهم.
r $\qquad$ شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي (صلوات الله وسلامه عليهم): الرسول: من جمع إلى المعجزة الكتاب المترل. والني : من ينبئ عن اللّ، وإن لم يكن معه كتاب.
 وفيه بحث لأنه غير جامع: أما أولاً: فلأن الرسول قد يكون ملكًا إلا أن يخصص بالرسول البشري لأنه المتعارف.
وأما ثانيًا: فالأن لوطًا وإمماعيل وأيوب ويونس وهارون كانوا من المرسلين، كما ورد التريل، مع أفمـم لم يكونوا أصحاب كاب كتب مستقلة. فالأولى أن يقال:

أخبره رسول بأنه ني، ذكره الإمام.
أو: الرسول: من بعثه اللّ بشر يعة بحددة، يدعو الناس إليها.
والني : يعمه، وهو من بعثه الله لتقرير شرع سابق. قاله القاضي البيضاوي. وفي مسند أَمد مرفوعًا: (إِن عدة الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون منهم ثلاثثائة وحمسة عشر)،. والمشهور أن أولي العزم: عممد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، الأفضلية هذا الترتيب، والخاتُ من أغلق به باب النبوة. فإن قلت: سياق الكلام يقتضي أن يكون لتلك الأوصاف مدخل في اقتضاء الحمد؛

لأن ترتيب الوصف على الحكم مشعر بالعلية، كما تقر ر في الأصول، فما وجههه؟ قلتُ: أما ربو بيته للككل بالأمداد الرزقية والحفظية فظاهر أنه من المنح المليلة، فتقتضي الحمد.
 المعارف الإلمية واللطائف اليقينية، إذ صلاح المعاد بانتظام أمر المعانش.
 يتوقف عليه بقائهم، ولا يخفى أنه من النعم العظمية أيضًا.

شرح الثفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
وأما بعثه الرسل؛ فلأن الملق بسبب احتحجاهـم بالنشأة عن نور الفطرة، وبعدهـم عن الحق لا يمكنهم تلقي المعارف والعلوم من ربمـ، بل لابد فم من واسطة تناسب الحضرة الأحدية من وجهة ، والرتبة البشرية من وجه، فيستفيض بسره المسناهد للحقق، ويغيض بظاهره المخالط للتحلق، وهم الرسل، فكانت بعثتهـم من النعم الجمام، والمنن العظام.
" (إلى المكلفين لملايتهمم" "
(إلى اللكلفين): أي: العقلاء البالغين، والعقل الذي هو مناط التكليف غريزة يتبعها
العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، قاله الإمام.
 وعلى النفس الناطقة التي يشير إليها كل واحد بقوله: "أنا"، وهي: جوهر بعرد عن المادة
 إحداهما: قوة هـا تـو جه النغس إلى إدراك حقـائق المو جو دات والإحاطة بأصناف

المعقو لات، وتسـىى : عقلاً نظريًا. والأخخرى: قوة هـا تتصر ف بالرأي والرؤية في الموضوعات المات المادية، وتستنبط صناعات

هـا ينتظم أمر المعاش، ويسمى عقالًا عمليًا.
 الشر، فإن تعلق بالخالق فهو عقل المداية والمعاد، وإن تعلق بالخنلق فهو عقل المغارس والمعاش (لهدايتهم): : إلى ذات الله وصغاته وأفعاله، وهي اللدلالة الموصلة إلى المطلوب، تتعدى

وهداية الله على أنواع غير محصورة لكنها منحصرة في أجناس مترتبة: الأول: إفاضة القوى المدر كة، ومنه: ومّ والثاين: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل: والثالث: الدعوى بإرسال الرسل وإنزال الكتب، و منه:

بأمرناط
والرابع: كشف السرائر على الضمائر بالوحي والإلمام واللدس والمنام، ومنه:

r $\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي


 بنوره ين بحامع الأنس.
(وبيان شرائع الدين)
(وبيان شرائع الدين): الشر يعة لغة: فـج الطريق الواضح إلى الماء.



القاضي في التفسير
و(الدين) لغة: هو الطاعة والمزاء.
وشرعًا: وضع إلمي سائق لذوي العقول باختيارهم الخمود إلى ما هو خير لهم
بالذات.
والدين والملة يتحدان ذاتًا، ويُتلفان اعتبارًا، فإن الشريعة من حيث إنفا تطا ع تسمى:

وقوله: "لمدايتم" إشارة إلى البعثة وهي دعوة الملنق إلى الحمق وإلر شاد الخلالئق إلى








(باللدلائل القطعية وواضحات البراهين، أمده على بميع نعمه)
(بالدلائل): أي: حال كوفّم متلبسين بالدلائل، همع دليل وهو : المر شد لغة.
 المعجزات الدالة على صدقهم، لِيمتازوا باستحقاق الطاعة وتقبل منهم الأحكام، وتطاع علماع علما شريعتهم مدى الأيام.

شرح التفتازامي على الأحاديث الأربعين للنووي
(القطعية): المو جبة للعلم؛ لأكنا تقطع معارضة الخصـم إذا حصل القطع والجزم
بغلبتها، و يقابلها: "الظنية"
(وواضتحات البراهين): أي: البراهين الواضحة دلالتها على المقاصد.
قال الزمخشري في الأساس: "البرهان: بيان الحجحة وإيضاحها من البرهرهة وهي:
البيضاء من الجواري، كما اشتق السلطان من : السليط؛ لإضاءته.
(أحلده): أثبت أو لأ اللممد لله، وعقبه بأوصاف هي من المواهب وأعظم المنن، و كان
كل منها متتضيًا لتجديل الحمد، فعدل عن المحملة الإسمية إلى الفعلية، وأيضًا: عمـم أولاً، ثم
خصصه بإسناده إلى نفسه .
وقال: أحملده (على جميع نعمه): جمع نعمة) وهي الحالة المستلذة، فأطلقـت على كل
مستلذذة.
وقيل: المنفعة اللنالصة عن الضرر، ولذا انحتلف في أن الجاحد منعم عليه أو لا، وهي:
إما دنيوية، أو أخرووية.
والأول: إما وهي: كخلق البدن والقوى ونفخ الروح وإشراقه بالعقل وما يتبعه. أو كسبي: كتخلية النفس عن الرذائل وتحليتها بالفضائل. والأخخروية: أن يغفر الله ما فرط منه ويرضى عنه، ويبوأه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين.
(وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهل أن لا إله إلا الله)
(وأسأله المزيد من فضله): أي: من إفضاله وإحسانه، والفضل والفضيلة خلاف
النقص والنقيصنة، وهي الزيادة على الاقتصاد، فمنه: محمود؛ كفضل العلم والحلم. ومذموم كفضل الشهوة. (وكرمه): الكرم ضد اللؤم، وهو اجتماع الخير و كثرته، كذا قيل، والتحقيق: أن الكر م يستعمل بمعن نفي النقائص عن الشيء ووصفه بيجميع المحامل، و.معنى إيثار الصفع عن المالي، و.معىن السؤدد الذي يكون عن بذل المعروف. (وأشهد أن لا إله إلا الله): أي: لا معبود بكق إلا هذا الفرد المو جود اللق الجامع لهفات الألوهية، الحاوي لنعوت الربو بية، فالتو حيل لا يكصل إلا بأن يكون الإله، .بعىن:
ro $\qquad$ شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
 أريد بالإله مطلق المعبود، لكثرة المعبو دات الباطلة، أو استثناء الشيء من نلفسه إن لم الم يجعل

علمًا
وللإمام الرازي ههنا سؤال مشهور ، وهو : إنه إن قدر لا إله في الو جود إلا اللهُ لجاز
أن يكون في الإمكان، وإن قدر في الإمكان يصير المعى: "لا إله تمكن إلا الله"، فإنه مُكن، وإن قدر لا إله في الوجود والإمكان يصير المعنى: "لا إله بمكن مو جود إلا اللّ" فإنه مو جو د

مrكن.
والحميع باطل؛ فلا يتم هـا التو حيد، لكنها كلمة توحيد اتفاقًا.


 وإذا ثبت أن الو جود ضروري السلب عن جميع أفراد الإله غير الله مل يتصف إله غله غير الله


المراد نفي تعدد وجود المعبود بالحق أزلاً وأبلًا.
والشهادة: هي الإخبار بصحة الشيء الناشئ عن العلم، وهي أخصر من الإقرار
 المخففة من المثقلة، والجملة مقول: أشهد.
(الواحد القهار، الكريم الغفار)
(الواحد): المتعال عن التجزئ والانقسام، فإن الواحد يطلق ويراد به عدم الانقسام، ويكتر إطلاق الأحد هذا المعنى، والله سبحانه من حيث إنه مبزه عن التر كيب: "واحد"، ومن حيث إنه متعال عن الشبيه: "أحد". ذكره القاضي عياض. وفي جامع الأصول : إن الأحد بُئي لنفي ما يذكر معه من العدد، ويطلق على المذكر

والمؤنت.
و"الواحد" : وضع لمفتح العدد، ولا يستعمل إلا في الإثبات، هذا هو الفرق لفظًا.

شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
وأما معني: فالأن "الأحد": المنفرد باعتبار الصفات، و"الواحد": باعتبار الذات، ولذا
 بكسب صفاته. و"الأحد": المتزه عن التعدد والتكثر فيه بحسب ذاته. والوصفان سلبيان لازمان له، من غير اعتبار الغير، فإن الأحد نفي المني اعتبار الغير معه حت الصفات اليت هي اعتبارات. والنسب لا وجود لها في المنارج، كما فال عال علي كرم اللان وجهه: "و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه". (القهار): أي: الذي ما من موجود إلا وهو مقهور قدرته، ومسخر لقضائه، عاجز

عن قبضته.
(الكريم): أي: المقدس عن النقائص والعيوب. (الغفار): أي: الذي يستر العيوب والقبائع بإسبال الستر في الدنيا وعدم المؤ آخذة في

العقبى.
(وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله)
(وأشهد أن محمدًا): سمي به لكثرة حامديه، أو لكثرة خصاله الممودة. (عبده ورسوله): جمع بينهما ليدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى

وفي كلام الصوفية: إنه لا مقام أشرف من العبودية، إذ ها ينصرف من الخلق إلى


قال:

 عليه اسم: "العبد" في القر آن ، وقيد لسائر الأنبياء، وهو من قولمّم: "طريق معبد": أي مذلل، بكثرة الوطء، فسمي به لذلته وانقياده. (وحبيبه وخليله): أما كونه حبيًا، فلقوله: ((ألا وأنا حبيب الله ولا فخر)،.
rv $\qquad$ شرح التفتازانين على الأحاديث الأربعين للنووي



إشعارًا بأنه لا طريت إلل كبته إلا باتباع حبيبه".
 خليا>)، نفى أن يكون له خليل غير ربه، فئبت خلته.

إذا تقر هذا فنتول:

 الخصلة، لأنه تخلق بخصال حسنة اختص هـا لاختصاص الاني الانتطاع؛ لأنه انتطع إلم ربه هكمة وقصر حاجته عليه حيث قال بلمبريل: (إما إليك فلا)،. أو من التخلل؛ لأن المب تخّلل وسط قلبه، واستول عليه.
 من الانتقار إلى أحد غير الشا.
 الصاحب والرفيق، إلا أنه أعمم من الـبيب. وسي عمدًا



نالص كل شيء وداخله، ومنه: "حبة القلب". هذا تُقيق بديع بُموع ع من أشتات كالام الأئمة. وسيجيء معنى اللمبة وأقسامها على وجه لم يسبق إليه . وباله تعالى التوفيق.


وأما ما يظنه بعض الغالطين: أن المبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الشّ، وعمدًا

(1)
 الصديق ولعمر الفاروق وغيرهم.
 ويحب المتين ويَب المقسطين، والشاب التائب حبيب اللّ. وخلته خاصة باليليلين.
هذا، قال ابن القيم الجوزي في كتابه "الجواب الكايني عن الدواء الشائي":"وظن أن اليبة أرفع وأن إبراهيم خليل وعمدًا حبيب غلط وجهل".

## (أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز)









 على بعض [البقرة: ror
 وابن ماته (



$r q$ $\qquad$ شرح الثفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي (المكرم بالقو آن) : الذي هو أفضل ما عظم به من المعجزات لأنه اطلع بواسطته على أسرار التوحيل، ونعوت الحلال والإكرام وأحوال الملائكة والأنبياء، وعلى كيفية القضاء والقلر، وتعلق أحوال العالم السفلي بالعالم العلوي، وعلى الأحكام الإللمية المقتضية إلى صلاح المعاش والمعاد.
(والقر آن): مصدر: قرأ، بمعى: المحمع، نقل إلى هذا المِموع المقر والمتزل على
 الأصول على القدر المشترك بينه و بين أحزائه، الذي يكصل به الإعجاز. (العزيز): أي الخطير، الذي يقل و جود مثله وتشتد الحاجة إليه ويعسر الوصول إليه؛ لأنه مصداق ما بين يديه من العلوم النازلة على الأنبياء اللـابقين، وذلك ولأن الغالب على

 [الأعراف: س؟ 1]، وكان أكثر التوراة علم الأحكام التي تتعلق بأحوال النفس وهذذيها
 الدنيا وأمر بالترهب وقال لبعض أصحابه: "إذا لطمت في خحدك فأدر الخد الآخر لمن

لطمك".
وكان أكثر الإبخيل: علم بتحليات الصفات والأخلاق والمواعظ المتعلقة بأحوال القلب وتصفيته وتنو يره. . اللكل، فكان جامعًا لمكارم الأخالاق متممًا لما، وركان القرآن شاملاً لـا في الكتابين من العلوم والمعارف والأحكام مع زيادات في المبة والتوحيد والدعوة إليه، بل بتلى الحق لعباده في كالامه، ولكن لا يبصرون، قاله الإمام الصادقّ. فيكون عزيز الوجوده غزير المكارم والبود.
(المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن)
(المعجزة): هي الأمر النارق للعادة، الظاهر من نفس خيرة الداعي إلى السعادة،
المقرون بالتحدي مع عدم المعارض .
وإعجازه: إما لصرف الله الناس عن المعارضة، وسلما وسلبه مقلدرهـم عليها، أو عدم ابتذاله بكثرة المداولة، أو لإخباره عن المغيبات مع أن الآتي بالقرآن أمي، أو لكونه بديع النظمه


شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
و كما أن الإتيان بأقصر سورة منه فوق حد البشر، فكذلك صف بلاغته فوق طاقة
 الإعجاز عجيب، يدرك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن والملاحهة، فملرك الإعجاز هو
 وي
 لم يتولَ حفظها، بل استحفظها الأحبار والرهبان فاختلفو ا فيما بينهم، ووقع التحر يف.
 وتقريره، أو : ما وضعه الرسول فرضًا أو نفلاْ، وهي فعلة بمعنى مفعولة، من سنّ الماء يسنه، إذا والى صبه، فكأنه أجراه على فـج والج واحد.
أو من: سننت النصل، أحددته. أو من: سن الإبل، إذا أحسن رعيها.

## (المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجو امع الكلم

وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه)
(المستنيرة للمسترشدين): أي: المادية المضيئة لطالب الرشاد، وسُلاّك طريق الحق والسداد، إذ لا عيص من ظلمات البدعة والضلالة إلا بالاستضاءة بأنوار السنة والهدى. (المخصوص بجو امع الكلم): تلميح إلى قوله: (أوتيت جوامع الكلم)") ، أو : (ربعثت

 وبلسان العارفين، معناه: بعثت بالسنة، الصفات و كلمات المقامات من بحر الـقائق،

يظهر اللحق بلساني وبياني بيان المق الذي تكلم به للخلق، وهو إشارة إل عين اللممع. والتر كيب من باب القلب أو تضمين معنى التمييز والتعيين، كما في قول الز خخشري: "خصك بالعبادة".
\& $\qquad$ شرح الثنفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي (والكلم): جهع كلمة، وهي اللفظ المفرد، أطلقت على الكالم الكتير المرتبط بعضه
 مصرحة لمشاكهة المفرد في الوحدة وتر كيب "لك ل م" يفيد القوة والشدة، ولذا سميت الكلمة: كلمة؛ لأها تقر ع السمع.
(وسماحة اللدين): إشارة إلى قوله: (بعثت بالحنيفية السمححة السهلة)") ، لأنه وضع على الأهم السابقة التكاليف الشاقة، كتعيين القصاص عمدًا كان القتل أو خطأ، من غير مشرو ع الدية، وقطع الأعضاء المناطئة، وقرض موضع النجاسة من الثوب والبللد من غير إيباب الغسل، وإذا أذنب أحددهم أصبح مكتوبًا ذنبه على بابه، فيحد وغيرها.
 صفة على حيالها، ولما كانت مستمرة أوردها ببملة اسمية. (صلوات الله وسلامه عليه): الصالة من اللذ: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن المؤمنين: اللعاء، هذا هو المشهور، قالوا: والتحقيق: أكها تستعمل في قلر مشترك بينها وهو الأمداد، لأن الملد كما يصل من فوق بالإضافة، يصل من تحت بالاستضافة، حت لا يلز م استعمال المشترك في معانية، وإن جوزه الشافعي
ومعنى الصلاة عليه: نعظيمه في الدنيا بإعلاء كلمته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة: بتعظيم مثو بته.

واللام: إعطاء السالامة، أي: التعري من الآفات الظاهرة والباطنة.
(وعلى سائر النيبين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.
أما بعد: فقل روينا عن علي بن أبي طالب)
(وعلى سائر النبيين): "السائر" .معنى: الباقي، من السؤر، بالهمز وهو : البقية، ويستعمل .معنى اللمميع من : سؤر المدينة، لأنه جامع، قاله في الصحاحى، للكنه ليس بصنحيح، ذكره في النهاية.
(والنبي): من النبأ؛ لأنه المنبئ عن عا لم الغيب ما تستقل العقول بإدراكه، فعيل .معىن فاعل، أو من النبوة، وهي الارتناع، لعلو شأنه، فعيل بمعنى مفعول، واستعمل بمعنى المحميع' قاله في الصحاع

شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
(وآل كل): أي: أقارهم أو من انتص هـم من حيث العلم والعمل، وأصله: "أهل"
 يستعمل إلا فيما له خحطر، فالا يقال: "آل الحائلك".
(وسائر الصالحمن): جمع صالح، وهو القائم بكقوق الله وحقوق العباد، والصالاح: هو


 جوابه، لأنه جعل لازمًا لحصول ما هو واجمب الوقوع، ولذا قال سيبويه: "معناه: مهما يكن من شيء"، أي في الدنيا.
(وبعد): ظرف لما في حيز جوابه، وهو قوله: (فقد روينا)، بصيغة المِهول مخففًا،
 وجادة، أو بصيغة المعروف ليكون قوله "أن" مع صلتها مفعولاً له وجعله مشددًا بعيد،
رواية ودراية.
(عن علي بن أبي طالب): هو أول من أسلم من الصبيان وله سبع سنين أو ثمان، شهل


 ثلاث وستون سنة، ودفن عند مسجد الجماعة في الرحبة، ما يلي أبواب كندة، الما قاله الصاغاي، أو في قصر الإمارة عند المسجد الجامع، وغيب قبره وصلى عليه ابنه المسن، كذا في تاريخ اليافعي. ومدة خلافته: همس سنين إلا ثلاثة أشهر، ونقش خالمّه: الملك الله. وكنيته: أبو
 ((قم يا أبا تواب)،، ولقبَ أيضًا: حيدرة. ومرو ياته: : هسممائة و ستة وثمانون حديثًا.
$\varepsilon \Psi$ $\qquad$ شرح الثنفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي (وعبدالله بن مسعود و معاذ بن جبل وأبي اللرداء وعبدالله بن عمر

وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة)
 السغر، تو يُ بالمدينة سنة اثنتين وثّلاثُين، ودفن بالبقيع وهو ابن بضع و ستين أو سبعين، ومروياته: ثمانمائة وثمانية وأربعون حديثًا.
(ومعاذ بن ججل): الأنصاري، شهل بلرًا ومشاهد بعدها، ووعتث إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا، مات في طاعون عمواس بالأردن، سنة ثمان عشرة، وهو ابن ثالات وثّلاثيّن سنة، ومروياته: مائة و سبعة وشمسو ن حديثا.
(وأبي الدر داء): عويمر بن عامر الأنصاري، كان فقيهًا عالًا، شهد المشاهد و سكن
 ( وعبدالله بن عمر ) : أسلم مع أبيه وهو صغير ، و كان شديد الاتباع لأفعال
 ألفان و سبعمائة و تلالثون حديثًا. (وعبدالله بن عباس): حبر الأمة وعالمها، رأى جبريل مرتين، ومات بالطائف سنة ثان وستين وهو ابن سبعين، ومروياته: ألف وستمائة وثمانية و ستون حديثا، وهو أحد العبادلة الأر بعة: عبدالله بن عمر، و عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمرو، و وعبدالله بن الز بير. قاله أحمد بن حنبل و سائر المحدثين. وأما قول الجوهري: أن ابن مسعود أحد العبادلة فأدخله فيهم وأخرج ابن عمر فغلط.
 سنين، ودعا له بكثرة المال والولد وطول العمر، فأثمرت أرضه كل عام مرتين، ودفن من
 مائة، وهو آخر هن مات من الصحابة فيها.

ولد قبل الهجرة بعشر، ومات سنة إحلى أو اثنتين أو ثلاث وتسعين، ومروياته:
ألفان ومائتا حديث و ستة وثمانون حديثًا.

شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي (وأبي هريرة): الدوسي، عبد الرمحن بن صخر، على الأصح من ثلالة وثالائين
 عريف أصحاب الصفة، ومات سنة تسع أو سبع وثمسين بالمدينة وله ثمان و سبعون سنة، وأحاديثه المرفوعة: خمسة آلاف وثلثمائة وأربعة و سبعون.
(وأبي سعيد الملدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات
بروايات متنوعات: أن رسول الله
(أبي سعيد المخدري): وأبي سعيد الخدري منسوب إلى خحدرة بدال مهمملة، اسم قبيلة من الأنصار، كان من الحفاظ المكثرين، والعلماء الصالحين الفاضلين، مات سنة أربع وسبعين وله أربع وتسعون سنة، ودفن بالبقيع، ومرو ياته: ألف ومائة وسعون، رضين المي الله

ابن عبداللّ، خاتم النبيين، و سيد المرسلين.
حملت به أمه في أيام التشريق في شعب أبي طالب عند الجمرة الوسطى، وولل بمكة عام الفيل، أو قبله بثلانين أو أربعين يومًا.
ومات أبوه لما أتى عليه شهران أو سبعة أشهر.
ولما بلغ ستًا أو أربعًا ماتت أمه، وكان في حجر جده عبد المطلب ثماني سنين
 سنة وشهران وعشرة أيام، وعاد من بصرى، وخرج إليها ورا ونا مرة أخرى مع ميسرة غلام خديكة رضي الله عنها لتجارة لما.

وتزو جها بعدما بلغ ثمسًا وعشرين سنة، وبقيت عنده ثماين عشرة سنة. ولا بلغ خمس وثلاثين شهد بنيان الكعبة، ولا تم له أربعون سنة بعثه اللذ رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، فما من شجر ولا حجر إلا سلم عليه: السلام عليك يا رسول الله. وفرض عليه التو حيد والتبليغ وقراءة القر آن.
§o $\qquad$ شُرح الثفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي ولا أتت عليه إحدى وخمسون سنة وتسعة أشهر، أسري به وخص بالرؤية، وفرض عليه همس صلوات. ولا بلغ ثلانًا وثمسين هاجر إلى المدينة، يوم الإثنين لثمان خلون من ربيع الأول، ودخلها يو م الإثنين. وأذن له في السنة الثانية بالجهاد، لمن ابتدأ به في غير الأشهر الحُرم والحَرمه ثم أبيح ابتداؤهم فيهما أيضًا، وفرض فيها صوم رمضان. وأما الز كاة: فقيل: فرضت قبله، وقيل بعده. وفرض الحج في السنة السادسة أو المنامسة، وفيها بيعة الرضوان. وفي الثامنة : فتح مكة، وفي العاشرة : حجة الوداع، و كانت وقفة عرفة فيها يو م
 و كانت غزواته سبعًا وعشرين، وسراياه سشًا وثمسين.
 يدخل بواحدة منهن. وأولاده ثانية. ولا بلغ ثلانًا و ستين اختاره الرفيق الأعلى ، يو م الإثنين، وسط النهار، لثني عشرة خلت من أول ربيع الأول، سنة إحدى عشرة، ودفن ليلة الثلالثاء أو الأربعاء. هذا، وفي كون وفاته يوم الإثنين مع كون وقفة عرفة يو م الحمعة في السنة العاشرة إشكال يعرف بالتأمل.
(قال: (رمن حغظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في
 اللرداء: (ووكنت له يوم القيامة شافعًا وشهيدًا)، وفي رواية ابن مسعود: (رقيل: ادخل من أي أبواب الجنة شئت)، وفي رواية ابن عمر: „ركتب في

زمرة العلماء، وحشر في زمرة الشهداءه)).
(قال: ((من حفظ على أمتي)): أي: لأجل تعليم أميَ رقيبًا عليهم) ففيه تضمين، ويبوز أن يكون حالأ ، أي: من حفظ أربعين مراقبًا إياها بَيث ألـي تبقى مستمرة على أميت.

شرح النفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
والمفظ: تارة يقال على قوة النفس الي هـا تدبير ما يؤدي إليه الفهم، وتارة لضبط
الشيء في النفس، وتارة لاستعمال تلك القوة.
وقال المؤلف: معن الحفظ: أن ينمل الأحاديث إلى المسلمين وإن لم يكفظها، ولا
عرف معناها.
والأمة: جمع لمم، جامع من دين أو زمان أو مكان، تطلق تارة على كل من من بعث إليهم، ويسموها أمة اللعوهة وأخرى على المؤمنين وهمم أمة الإجابة، وهذا هوا هو المراده
. وقد يطلق على الواحد تعظيمًا؛ كقوله تعالى: (أربعين حديثّا): الحديث ضد القدي،، يستعمل في قليل الكامام و كثيره ؛ لأنه يمدث
 وتقريرهم، وإسرار القول ، والمراد هو الأول.
(من أمر دينها): أي: مما يتعلق بأمر دينهم، أصو لاً وفروعًا.
(بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء): الزمرة: البمماعة من الناس.
والفقه لغة: العلم بفرض المخاطب.
واصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والعلم صفة توجب التمييز بين الأشياء، لا تحتمل النقيض .
 القيامة شافعًا وشهيدًا). .

وفي رواية ابن مسعود
فإن قلت: أي منا يقتضي صبر الكالام فلم قدم الفعل والبار؟
فالحواب: أنه إن بقي فيه الاستفهام فيحمل على الحذف، أي: ادخلى إلم من أي أبواب الجنة شئت ادخل، وإلا كما في الحديث: فلا حاجة إلى ذلك، وإن جاز لرعاية حق

الصورة.
وأما دخول ابلمار فبقدر الاستفهام قبله، وخص به لاتحاده بابلمرور؛ لشدة الاتصال بينهما، فكأنهما كلمة واحدة.
sV $\qquad$ شرح الثفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: (کكتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة

الشهجداء) .
الشهيد: المستشهل المقتول؛ لأنه مشهود له بالجنة، أو لأنه حي عند الله حاضر، أو لخضور الملائكة إياه.
(و اتفت الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه: عبدالله بن المباركّ، ثم محملد بن أسلم الطوسي العالـــــمـم الربالي ، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآبحي، وأبو بكر ابن إبراهيم الأصفهالي ، واللدارقطني 6 والحاكم وأبو نعيم ، وأبو عبد الو من اللسلمي، وأبو سعيل الماليني ، وأبو عثمان الصابوبي ، وعبلدالله بن عحـــمد الأنصاري ، وأبو بكر البيهقي. وخلائت لا يكصـــو ن كثرة من المتقدمين

و المتأخرين)
(واتفق الحفاظ على أنه حليث ضعيف): هو كل حديث لم يكتمع فيه شرو ط الصحيح والحسن بأن يكون بعض رواته مردودًا بواسطة عدم العدالة أو الرواية عمن لم يره أو سوء الحفظ أو تَمةة في العقيدة أو عدم المعرفة هما يحدث عنه أو الإسناد إلى من لا يعر فـ أو بعلل أخر.
(وإن كثرت طرقّه): الطرق: بمع طريق، وهو لغة: السنبيل. واصطالحًا: هـم الرواة عن الرواة عن الصحابي وإن سفلوا، يقال: هذه رواية أبي هريرة من طريق البخاري ومسلم.
(وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى): الإحصاء : عد
 المبالغة والإفراط في العد والكثرة.
(من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه): الأول: هو الفرد السابق، فلو قال: "أول عبد أشتريه فهو حر"، فلو اشترى عبدين في المرة الأولى لم يعتق واحل منهمها؛ لفقد قيد الفردية، ولو اشترى في الثانية واحدًا لم يعتق لفقدان القيد السابق.

شرح الثفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي
(عبدالله بن المبارك): الإمام المحمع على جلالته وإمامته تستتزل الرحمة بذكره،

 (ثم محمد بن أسلم الطو سي العالم الربالي): منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنو ن للدلالة على كمال الصفة كما يقال: "شعرافي" وهو الكثيف الشعر الشلديد المتمسلك بدين الله وطاعته، كذا في الكششاف.

وعن المبرد أنه منسوب إلى ربان الذي يربي الناس بالتعليم وإصالاحهم. وقال الصوفية: إنه الكامل من كل الو جوه، في جميع المعاني، تو في سنة اثنتين وأربعين

ومائتين.
(ثم الحسن بن سفيان الثوري): محدث خراسان، رحل البلدان وسمع وصنف، و كان له كرامات، تو في سنة ثالاث وثلاثمائة.
 ببغداد، ثم انتقل إلى مكة واستوطنها فقال : اللهم أحيبي في هذه البلدة ولو سنة، فسهع هاتفًا يقول: و لم سنة!! ولكن ثلاثين سنة، فلما كملت قيل له: قد وفينا لك بالعهل، فمات سنة ستين وثلاثائة.
(وأبو بكر ابن إبراهيم العطار) : مستملي أبي نعيمه، كان ثقة، يملي من حفظه ، تو ين بأصبهان سنة ست وستين وأربعمائة. (الأصبهاي): بالباء والفاء مع كسر الفمزة وفتحها والفتح أفصح.
(واللدارقطني): أبو الحسين علي بن عمر المافظ المنسوب إلى واحل من محال بغداد يقال له: دار القطن، ولد سنة حمس أو ست وثلانمائة، ومات سنة خمس وثمانين وثلانمائة. (والحاكم): محمد بن عبدالله النيسابوري صاحب المستدرك، ولل سنة إحدى وعشر ين وثلانمائة، ومات سنة خمس وأربعمائة. (وأبو نعيم): محما بن عبدالله مصنف حلية الأولياء، ولد سنة أربع وثالانين وثالاثمائة، ومات سنة ثلاثين وأربعمائة. (وأبو عبدالرمن) محمد بن الحسين (السلمي): صاحب الحقائق) وطبقات الأولياء، كان عدلاً، ثقَةُ، أستاذ أبي القَاسم القشتيري والشنيخ أبي سعيد بن أبي المير وأثنى عليه الشيخ
$\varepsilon 9$ $\qquad$ شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
 الأحد ثالث شعبان سنة اثنتي عشرة وأر وبعمائة الونة. (وأبو سعيد) أحمد بن محمد (الماليني): منسوب بألى مالين ، قرية بخراسان، كان ثـئة
 (وأبو عثمان الصـابوين، وأبو عبدالله حمدد الأنصاري المروي): منسوب إلى الأنصار

 (وأبو بكر البيهقي): الإمام الكبير مؤلف شعب الإيمان، ولد سنة أربع وثلاثين وثلامثائة، ومات سنة ثمان وثمسين وأر بعمائة، وأورد المصنف لثظة ثم الم في الأولين لعلمه بالتأخر الزماني فيهما بخالاف البواقي.
(و خلايتق لا يحصون كثرة من المتقدمين والمتأخرين.
وقد استخرت الله تعالى في جعع أربعين حديثًا اقثداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام.
وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ،

 مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها).
ثק من العلماء من بجع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع،
 الحطب، و كلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها) ولا خصص المشاهير بالذكر عمم وقال: (وخلائق لا يحصون
 وقائد العقل، لأها استشارة للربا
 على طريق من جبل وغيره، سمي العا لم به لأنه يهتدي به من مهاوي الضالوالة.

شرح الثفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي $\qquad$
(وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحلديث الضعيف في فضائل الأعمال): لا في الوجوب والحرمة ، ومعناه: إذا ثبت مندوب بحديث صحيح أو حسن يجوز لنا رواية حليث في فضيلته والترغيب فيه؛ ليكون كالتابع لا أنه يكتج به في إثبات أمر مندوب، إذ تقرر في الأصول أنه لا يستدل في إئبات الأحكام الخمسة إلا بالصحيح أو الخسن.
 الأحاديث الصحيحة: ((ليبلغ الشاهد منكم الغائب))؛ أي: ليبلغ من سمع كالمي الغائبين، وهذا تحر يض على التعليم والتعلم، فإنه لو لاه -أي: كل منهما- لانقطع العلم بين الناس.

(سمع مقالتي فوعاها): أي: حفظها بقلبه وداوم عليها و لم ينسها.
(فأداها كما سععهاه) ): من غير تغيير.
وقد استجاب اللّ تعالى دعائه، فلذللك بتد أهل الحلديث أحسن الناس وجهًا وأجملهم
هيئة.
وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا في و بههه نضرة. (ثم من العلماء من جحع الأربعين في أصول الدين): أي: الإلميات والنبو يات والحشر
g والنشر
و"الأصل" لغة: ما يبي عليه الشيء أو المحتاج إليه أو ما منه الشيء؛ و يطلق تارة على الدليل، يقال: أصل المسألة كذا، ومنه: أصول الفقه، وععلى الراجح الكثير، كقولمم: الأصل في الكالام: الحقيقة، وعلى الصورة المقيس عليها، وعلى القاعدة المستمرة، كقولمم: إباحة الميتة للمضطر على خحلا الأصل.
(وبعضهم في الفروع): أي: الأحكام الفرعية المتعلقة بالعمل.
(وبعضهمه في الجهاد): مصدر : "جاهدت العدو": إذا قابلته ي تحمل المـهد فغلب
على قتال الكفـار.
(وبعضهم في الزهل): ويقال: زهد فيه: رغب عنه، وزهد عنه: رغب فيه.

01 $\qquad$ شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
(وبعضهم في الآداب): جمع "أدب"، وهو حسن الأحوال والأخلاق واجتماع ع
الخصال الحميدة.
(وبعضهم في الحطب، وكلها مقاصد صالحة رضي اللهّ عن قاصديها): جمع خطبة،
وهي كلام يلين القلوب القاسية ويرغب الطباع النافرة، مشتّق من الخطب؛ لأنه إذا ألما ألم هـم
خطب خحطبوا له فيجتمعوا ويحتالوا في دفعه.
(وقد رأيت بـع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون ححيثًا مشتملة على
جيع ذلك.
وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك ألك.



الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خلم خلمي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على بميع الطاعات والنعت، و ذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمدل، وبه وبه

التوفيق والعصمة)
(وقد رأيت): من الرأي، أي: حصل لي رأي صحيح للنصح والإعانة على البر
والتقوى.
(جحع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثًا مشتملة على جيع ذلك):

(و كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين): ينبي عليها كثير من المسائل.
(قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه): كحديث : (إن الحلالل بين)") و(الدين
النصيحةة)). أو هو نصف الإسلام أو ثُلثه، كحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)،) وقد نظمه

أربع فيهن خـــــير البريـــة
عمدة الدين عندنا كلمـــات
ليس يعنيك واعملن بنيـــة
اتق الشبهات وازهد ودع ما
(أر (أو نحو ذلك): وسينكشف غند شر ح كل حديث جلية الحالة، بتوفيق الملك المتعال.

 جمع إسناد) وهو رفع الحديث إلى قائله.



 والعلم على الإدراك البِرد من هني المين الاعتبار ين. (لما اشتملت عليه من المهمات): وهي بيان العان العائد الدينية والقواعد الملية التي هي أصول الشرائع الإلمية.
(واحتوت عليه): من حوى، أي: جمع (من التنبيه على بميع الطاعات): القلبية والقالبية ما يصلح أمر المعاش، وينجي في المين المعاد.
(وذلك ظاهر لمن تدبره): التدبر: التفكر، وهو: انتقال الذهن من التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة.
(وعلى الله): قدمه لإفادة الاختصاص. (اعتمادي وإليها تفويضي): وهو رد الأمر إلى فاعله (واستنادي): يقال: "استند": إذا اتكأ على شيء (وله الحمد والنعمة): بالكسر : العطية، وبالفتح: سعة العئ العيش.


الطاعة، ويقابله: الخذلان.

 وقال الحكماء: ملكة تمنع الفتور ويءصل هـا العلم بمثالب المعاصي ومناقب

الطاعات.

## 2roms

ow $\qquad$ شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي

الحديثالأولـ

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الحطاب

 ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليهه).


 $\diamond \diamond \diamond$

الكالام على الحديث الأول
(عن أمير المؤمنين أبي حفص): قال الصنف: هو أول من سمي بذلك، يعين من
 الثانية من المجرة، أمّر عليه عبدالثه بن جحش وسماه أمير المؤمنين.


 وستين سنة. وكانت وفاته: هلال العرم سنة أربع وعشرين، وخلالافته: عشر سنين وستة أشهر

وأربع ليال، ونقش خاتَه: "كفى بالموت واعظًا يا عمر". وأحاديثه المرفوعة ثمسمائة و سبعة وثلاثون


شرح التفتازايز على الأحاديث الأربعين للنووي

الأعمال الشرعية صحيحة بششيء من الأشياء كالشرو ع فيها والتلبس كها إلا بالا بالنية.

وإما قيل: صحيحة؛ لأنه قد تقر ر أن النفي لا يتو جه إلى الأعيان.

 المهل على المقيقة فالمحل على بحاز أقرب إليها، وهو الصحة أولى كما تُقر ر في الأصول. ثم الأعمال: عادية، وعبادية.



 والترك، كإز الة النجاسة، فالممهور من أصحابنا لم يشترطوا فيه النية، نظرًا إلى المقصود منه.

وابن شريح والصعلو كي شرطا نظرًا إلى العقل.
 بالنية ودوفا، كذا قالوا.



يكون للمخاطب حكم مشوب بصواب وخحطأ، فيثبت صوابه، ويرد خطألمانـ والصحابة خالو! الذهن عن ذلك، وتقديره فيهم تكلف، مع أن إفادهًا القصر عند
الأكثر .

لا يقال: فال يُتاج إلى التأكيد؛ لأنه لدفع الشكك ورد الإنكار، لأنا نقول: قد صرح الزخخشري وعبد القاهر أن له فوائد أخرى غير ها لا لا



فإن قلت: لو لم بتعل للحصر لم يعلم عدم صحة العمل بلا نية؟
 مو جبة كلية فينتفي مقابله، وهي السالبة المزئية، وهي بعض العمل بغير نية، صرح به في شرح المختصر .
و"الأعمال" جمع محلى باللام فيستغرق كل عمل سواء كان من العبادات أو المعاملات، لأن صحتها مشروطة بالتراضي وغخوه من توجه القلب، وهو أمر أمر باطي يعسر الوقوف عليه، فنية الحكم بالإيماب والقبول، و كذللك الحكم في سائر العقود والفسو خ، كما نص عليه الفقهاء.
فتخصيصها بالعبادات كما فعله الطيبـي لا يخلو عن تأمل، نعم قضاء المقوق
 شرعية، و كذا الطالاق بصرائحه، وإن خلا منها، فلابد من غخصص آخر . تم العمل أخص من الفعل وهو كل ما اصدر من الحيوان بقصده قلبيًا أو قالبيًا، ذكره الراغب.
فلا يدخل فيه التروك، وذلك كطهارة المبث، فإن المقصود بالذات عدم ملابسته، كترك الزنا والغصب.
فلا يقال: "الترك: كف النفس"، فيكون من قبل الأعمال حتى يكتاج إلى النية، فيرد سؤ الاً، كما علم من شرح مسلم.
 لتقابلهما في قوله: ((نية المؤمن خحر من عمله)) ، أو بالعرف ؛ لأنه لا يطلق العامل على الناوي على أن صاحب القاموس صرح بأنه المهنة، فلا تتناول تو جهه القلبه

 يأي بمناف؛ لأنه الظاهر من المعية، فالأول أولى.
والنية لغة: القصد.

و شرغًا: تو جه القلب غنو الفعل؛ ابتغاء وجه اللّ، وامتثالاً لأمره، وهي في الحديث
 هجرته إلى اللهُ ورسوله ..") إلط، قاله القاضي .

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
وفيه شيء؛ إذ لو حمل على الشرعي لكان أنسب، أو لأنه مبين للشر ع، ويُسن
 وجه اللّ تعالى، وما ليس كذلك، كالمّا كالمجرة إلى الدنيا لا يعتد به شرعًا. على أن قوله: ((فمن كانت)) تفصيل لقوله: (وإنما لكل امرئ ما ما نوى) . قال بعض العققين: للنية مراتب ست:

الماجسة: وهي الخاطر الر باين، فإذا تحقق في النفس سموه: إرادة. فإذا تردد في الثانية سموه: داعية. وفي الثالثة: همُأ.
وفي الرابعة: عزمًا.

وعند التوجه إلى الفعل وهو خاطر فعل قصدًا، ومع الشُرو ع: نية.



 جي الآخرة، والنية عبارة عن نفس الميل، فعلم سر قوله: (انية المؤمن خير من عملهي) . (وإثا لكل امرئ ما نوى): إشارة إلى ما تثمره النية من القبول والرد والثواب

والعقاب.
ففهم من الأول: أن الأعمال لا تكون مسووبة مسقطة للقضاء، إلا بالنية. ومن الثاي: إها إما تكون مقبولة بالإلخالاص مبعدة عن الرياء الاء
والأول: قصر المسند إليه على المسند. والثاين: عكسه، هكذا أفاده الطيي.
 وتوجه إليه، وهو العمل والإنحاص والرياء، ليس هو العمل المنوي، بل كيفيته، أو كيفية النية.

وقال المطابي في أعلام المديت واختاره الحصنف في شر ح مسلم: هذا إشارة إلم


الأعمال على الصحة بلا تعيين، أو أوهم ذلك، و كأنه استنبطه من "ما" الموصولة؛ لأنا من المعارف المفيدة للتعيين.

## وفيه بحث:

أما أولاً: فلأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي التوزيع، أي مقابلة الإفراد بالإفراده، فالمعن: كل فرد فرد من الأعمال عُسو ب بنية ذلك العمل. وأما ثانيًا: فلأن اللام يُ ثوة الإضافة المفيدة التعيين على أن اللام موضوعة للعهد كما اختاره صاحب المفتاح.
ففهم تعيين المنوي من الأول أيضًا، ولذا قيل: تفصيل وتأكيد لا تقدم. ويرد عليه: أن الإفادة خحير من الإعادة، فلا يبعد حيئذ أن يقال واللّ أعلم: إن فائدته
 تتوقف صصتها على النية الشرعية عمـم بلفظة "ما" التي للعموم في الأعمال. وأشار إلى ألى أن عمل المرء كل ما نواه سواء كان محمودًا أم لا، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر .
 نوى هـا القوة على الطاعة، و كالطيب إذا قصل به إقامة السنة و وفع الرو ائح المؤذية عن عباد الله لا استيفاء اللذات أو التودد إلى النسو ان. ففي الحملة: كل عمل صدر عنه لداعي المق فهو العمل الحق. روي أن رجالٌ من بي إسرائيل مر بكثبان رمل في بماعة فقال في نفسه: لو كان هذا الرمل طعامًا لقسمته بين الناس، فأوحى الله إلى نبيهم: قل له: إن الله قد صدقك ركّ وشكر حسن صنيعك وأعطاك ثواب ما لو كان طعامًا فتصدقت به.
 وطا(قه و حنثه، و كذللك إن حنث وأول، إلا أن يكون المستحلف القاضي، فإن اليمين على نيته، وأن ما يكتال به في العقود من حيلة واستئصال صرف وربا فهو باطل؛ لأنه إنما قصد به التوصل إلى الخظور، ويترتب عليه المفصل أيضًا. (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله): أي: قصد هـجرته و جه الله والتقرب إليه لا يخلطها بشيء من آرائها، فهو كناية عن ثخليص النية أو ذكر اللّ توطئة لذكر الرسول تخصيصًا له بالله و تعظيمًا للهجرة إليه.

شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
(فهجرته إلى الله ورسوله): كناية عن شرف المجرة و كو فا بمكانة علية أو عن كوها
مرضية مقبولة، فلا يتحد الشرط والجزاء، كما توهم.
وتكرير لفظ "اللة" و"زسوله" لتعظيم المجرة، وأفنا وقعت موقعها، والمهاجر والمهاجر
إليه، وهذا أولى منا قيل: إنه لتعظيم المجرة.
وهي لغة: اسم من المجر الذي هو ضل الوصل.
وشرعًا : الخروج من أرض إلى أخرى لله تعالى.
والفعل منها: هاجر، مهاجرة، لا هجرانًا، كذا في الصحاح والنهاية.
وأنواعها خمسة:

الثاني: هجرة القبائل لتعلم الفضائل.
الثالث: هحرة من أسلم من مكة.
الرابع: من مكة إلى الحبشة.
الخامس: منها إلى المدينة.
وهذا هو المراد هنا؛ لذكر المرأة وحكاية أم قيس ، اللهم إلا أن يقال: العبرة بعموم
اللفظ لا بخصوص السبب، كما تترر في الأصول، قاله الطيبــي وفيه بحث: وهو أن العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحلد، ولغظ "المجرة" ليس كذلك، فيلزم منه البمع بين الحقيقة والبحاز وهو غير جائز، فالأولى ألى أن يقال :
 (ومن كانت هجرته لدنيا): أي: لغرضها ومتاعها، فهي بحاز مرسل من باب تسمية
 الكوفيين ليقابل المقابل.
و(دنيا): تأنيث "أدنن"، وقد وردت غلى خحلاف القياس لانسلاخها عن معى
 والكبر.
(1)
$\qquad$ شُرح الثفتازالين على الأحاذيث الأربعين للنووي (يصييها): حال مقدرة، أي: مقدر إصابتها. (أو امرأة ينكحها): من باب عطف الخاص على العام، إشعارًا بأن النساء أعظم ضررًا أو لأن الحديث ورد في زجر مهاجر أم قيس على ما ورد أنه هاجر ليتزو ج امرأة يقال ها : أم قيس. (فهجرته إلى ما هاجو إليه): أي: ليست هحرته من الله في شيء، وذلك حظه ولا

نصيب له في الآخرة.
وإير اد الموصول لإفادة التحقير ، فعلم أن الطاعات في أصل صحتها وتضاعف فضلها مرتبطة بالنيات، وهها ترفع إلى خالق البريات، فلابل للساعي من تصحيح النية، وللباني من إحكام أساس البنية.

ولذا قدم هذا اللحديث الذي قال الشافعي في شأنه: إنه ثلـث الإسلام؛ لأن العمل بالجنان أو اللسان أو الأر كان، والأول أعز وأشرف؛ لما أنه هو محل نظرات الحق، ومظاهر
 يوم القيامة: اكتبوا لعبلي كذا و كذا من الأجو، فيقولون: ربنا لم نحفظ عنه ذلك، ولا
(1) (1) هو في صحيفتنا، فيقول: إنه نواه (ه)

ونقل الأستاذ أبو القاسـم القشيري: إن زبيدة رُئيت في المنام، فقيل لها: ما فعل اللد بك؟ فقالت: غفر لي، فقيل كلا: بكثرة عمارتك الآبار والبرك والمصانع في طريق مكة وإنفاقلك فيها؟ فقالت: هيهات هيهات، ذهب ذلك كله إلى أربابه، وإنا نفعنا منه النيات، فغفر لي ها.

وبلسان العارفين معناه: أن أعمال الظاهر تتعلق بما وقع في القلوب من أنوار الغيوب، وركف أسرار الحمقيقَة في الباطن بما بدا من حال الفهـم والإلمام إذا انقد سنًا برق صفة الفعل من زنود الصفات.

والنية: جهع المم في تنغيذ العمل للمعمول له، وأن لا يسنع في السر ذكر غيره، "وللناس فيما يعشقون مذاهب".
ثم نية العمل من الحوام في طلب الأغراض مع نسيان الفضل.
ونية الجلاهل: التحصن عن سوء القضاء و نزول البلاء.
(1) عزاه الحافظ ابن ححر لابن أبي الدنيا عن عمران ابلوبي، انظر فتح الباري (1 (1)/

شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي
ونية أهل النفاق: التزين عند الله وعند الناس. ونية العلماء: إقامة الطاعات لحرمة ناصن الصبها لا لا لحرمتها. ونية أهل التصوف: ترك الاعتماد على ما يظهر منهم من الطاعات.




 الأشفياء، وهني ما يبعل عن الحق و
(فمن كانت هحرته): أي: خرو جهه من مقامه الذي هو غاية مرامه، سواء كان مترلاً من منازل النفس أو مقامًا من مقامات القلب إلى الله لتحصيل مراضيه وتحسين الأخالاق، والتو جه إل تو حيد الذات وإلى طلب الاستقامة في توحيد الصفات، وإلى رسوله باتباع ع أعماله وأخلاقهة.
(فهجرته إلى الله ورسوله): فتخر جحه العناية الإلمية من ظلمات الحلدوث والفناء إلى نور الشهود والبقاء، وبَّذبه الملذبات من حضيض العبو دية إلى ذروة العندية، ويذهل عن عالم الناسوت، ويفنى في عالم الل(هوت. ويبقى بالحي الذي لا يموتـ وت ورجع إلى الإنس، ونزل معل القدس، بدار القرار، في جوار المللك الغفار. وأشرقت عليه سبحات الو جه
 مثوى ومآبا. هذا حال أخص الخُواص.
 ومن الشُرك إلى التو حيل، ومن البهل إلى العلم ؛ ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن مقابح الأخحلاق إلى محاسنها. ; هجرة الخو اص: بجذبات بتلي صفات الحق. (ومن كانت هجوته لدنيا يصيبها): أي لتحصيل شهوة الحرص على المال والحلاه والخيلاء، أو لتحصيل لذة شهوتي الفرج والطعام و شهوة الطبيعة الحيو انية المائلة إلى الولل، فيبقى مهجورًا عند الحق في أوطان الغربة وديار الظلمة له نار الفرقة، فالقطيعة نار الله الموقدة الي تطلع على الأفئدة، لا نار البححيم الي لا تحرق إلا البللد ولا تخلص إلى القلب،

71 $\qquad$ شرح الثفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي

فإنا بالنسبة إلى نار فرقة القلوب وحرقة القطيعة عن غيب الغيوب كنسيم الحياة إلى سمو م
الممات، وأنشد بعض المخلصين شعرًا:

لـر نار الححيم أبردها

عما قليل ســتـتوى بين أمـــــــوات
 قد حان للموت يا يا ذا اللب أن يأتي
 ففي فؤاد المحب نار هوى
وقال آخر:



وكن حريصا على الإخلاص في عمل
(رواه إماما العحدثين أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبر اهيم بن المغيرة بن بردزبه): بباء مو حدة مفتو حة، ثُ راء مهملة ساكنة، ثخ دال مكسورة، ثح زاي معجمة ساكنة، ثم باء مو حلدة مفتو حة، ثم هاء ساكنة، ومعناه بلسان أهل بخارى: الز الرع. كان بمو سيُّا، هات على ذلك.
(البتخاري الجُعفي): نسبة إلى اليمان بن أخنس الجعفي؛ لأن المغيرة أسلم على يده، ولد سنة أربع وتسعين ومائة، وتو يُ سنة ست وثمسين ومائتين وعمره اثنتان و ستون سنة.
 وضعت فيه حديثًا إلا اغتسلت وصلّيت ركعتين. وفضائلة أكثر من أن تحصى. وعدد أحاديث صحيحه: سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة و سبعون، وبإسقاط المكرر : أربعة آلاف.
(وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري): منسوب إلى قشير بن كعب
ابن ربيعة، بطن من العرب.
(النيسابوري): الإمام النبيل، والبحر الحبر المليل، ولد سنة أربع ومائتين، وتو ين سنة
 (رضي الله عنهما، في صححيحيهما اللذين هما أصح اللكتب المصنفة): وأما قول
 الكتابين، والأول منهما أصح على الأصح. والله أغلم.

شُرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
| اللـديث الثان

 ولا يعرفه منا أحل، حتى جلس إلى الني











الكلام على الحديث الثالين



 دخولها على ابلمملتين، ويكتاج إلى جواب يتم به المعنى، "فإذ وما" بعدها جواب لها له، والعامل فيه معنى المفاجأة.

4 $\qquad$ شرح التفتازاحي على الأحاديث الأربعين للنووي

"بينما" ظرف هذا المقلر، و "إذ" مفعول به .ممعن: الوقت.
(ذات يوم): ظرف "عند"، لـا فيه من معنى الاستقرار، و"ذات" في الأصل: مؤنت "ذو" قطع عنها مقتضاها من الوصفية والإضافة، وأجريت بمرى الأسماء المستقيمة، فيقال: "ذات قديمة" ونسبوا إليها من غير حذف: التاء، فيقال: "ذالي"، استعملو ها بمعى الحقيقة، فيقال: "ذات الشيء" أي: ماهيته، وهي في الحديث: صفة، أو من قبيل ذات زيد؛ لكلا يتوهم أن المراد مطلق الز مان.
واليوم: هو المدة من وقت طلوع الشمس إلى غروبها. أو من طلوع الفجر عند


(إذ طلع): استعارة تبعية؛ شبه ظهوره بطلوع الشمس في نباهة القدر وارتفاع ع
الشنأن، واستعار له الطلو ع ثم اشتق منه الفعل .
أو مكنية ، شبهه هـا فيما ذكر، وأثبـت له الطلو ع تخييلاً.
ولا كان فيه تنويه بقدر ه آثره على "دخلل".
(علينا رجل): التنوين فيه للتعظيم، وذكر له صفات مخصصة اشتمل بعضها على
صيغة المبالغة، والغرض من هذا التمهيد: التقرير والتنبيه على فخامة القصة وغرابتها. (شلديل بياض الثياب، شليد سواد الشعر): فيه إرشاد وإشارة إلى استحباب لبس


لأنه خبر الألوان، وجمع الثياب دون الشعر إشعارًا بأن جميعها كذلكا وانك. (لا يوى): بضم الياء؛ وروي بالنو ن المفتو حة، كذا في شرح مسنمر. (عليه أثر السفر): من غنو غبرة و شعثة ، والأثر: العلامة. والسفر : من السفر، وهو

الكشف؛ لأنه يكشف عن أحوال الر جال وأخلاقهمم.


 وقوله: (لا يعر فه منا): أي: معشر الصسابة (أحد)؛ و مل يقل: لا نعرفه بصيغة المتكلم لإفادة العمو م، إذ يصدق ذلك بأن يعرفه جماعة فقطط، وقدم لفظة "منا" لل(هتمام.

# شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي 

(حتى جلس): أي: استأذن ودنا حت جلس مائلا.

 وجلس عن ضجتنه، ولفظ الحديث لا يساعده، فتأمل.
 أقرب إلى التواضع وأنسب إلم كمال الأدب، واتصالما أبلغ في الإصغاء وحضور القلب والاستئناس.
 كما في رواية النسائي (1)
 ورد في الصحاح من نداء بعض الصحابة باسمه، فذلك قبل التحريم.
(أخبرين): صيغة الأمر للاستدعاء، إذ تقرر أن الرسل أفضل أفضل من الملاتككة العلوية.

 لأنه جاء لتعليم الشريعة، فبدأ بالأهم ترقى إله الأعلى.

وهو لغة: الحكم بو حدانية الشيء والعلم هـا.



والثانية: الاعتقاد بالقلب جزمًا.


وعليها البيجوري (صץ؟).
$\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي واللب: أن ينكشف بنور الله سر التو حيد بأن يرى الأشياء الكثيرة صادرة الادي عن فاعل

واحد، ويعرف سلسلة الأسباب مرتبطة مسسببها. ولب اللب: أن لا يرى في الو جود إلا واحدًا، وينتغرق في الواحد الحق غبر ملتفت
(وأن عحمدًا رسول الله): إماء إلى النبوة، وهما أصلان متلازمان في إقاهة الدين
ضرورة توقف الإسلام على الشهادتين.
قال المحقّون: فمجرد التوحيد هو الاحتجاب بالِمـع عن التفصيل، وهو عحض المبر المؤدي إلى الإباحة، وبعرد إسناد القول والفعل إلى اللرسول و سائر الملق احتجاب بالتفصيل عن الجمع الذي هو صرف القدرة المؤدي إلى التعطيل والثنوية، والحمع بينهما هو الحق الحضض.

قال في العوارف: المِمع: اتصال لا يشاهد صاحبه إلا الحق، فمن شاهد غيره فما ثمة
 تفرقة.

وقال المنيد: القرب بالوجد جمع، وغيبته في البشرية تفرقة. وكل جمع بلا تفرقة زندقة، و كل تفرقة بال بمع تعطيل.
(وتقيم الصلاة): إقامة الصالة : تعديل أز كاها، وحغظها من الزيغ، من أقام العود:
قومه.
أو الدوام والحافظة عليها من قامت السوق، أي: نفقت؛ لأنه إذا حو فظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه، وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه. أو التتمر لأدائها، من قام بالأمر.
أو أداؤها، كذا في الكشاف، ولا ولا يخفى أنه على الأول استعارة تبعية ؛ شبه تعديل

 كذلك، إذ المعى: توجب قيامها، فيكون من باب إطلاق بعض الشيء على الشا همل على الوجه الثاي فقط لكان أولى؛ لدلالته على جميع المعاني. والصالة لغة: الدعاء، نقل إلى أفعال مفتتحة بالتكبير غختمة بالتسليم؛ لأنه جزؤها.

شرح الثفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي
(وتؤيت الز كاة): من ز كا: نما أو طهر، وهي اسم للقدر المخرج من النصاب؛ لأنه
يزيد بر كة المخرج عنه ويطهره، وكتبت بالواو لتفخيمهـم إياها لفظًا، كالصاهِاة. (وتصوم رمضان): الصوم لغة: الإمساك"). وشرعًا: إمساك ثخصوص بوصف

- ${ }^{\text {- }}$ ورمضان: علم الشهر من رمض: إذا احترق، من الرمضاء، فأضيف الشهر و سمي به لارتماضهم من حر الموع. (وتحج البيت): الحِ لغة: القصد. وشرغًا: قصد بيت الله في وقت معين بشرائط

غخصوصة.
والبيت: اسم جنس غلب على الكعبة علمًا، واللام فيه جزء، كما في النجم. (إن استطعت إليه): أي: إلى البيت أو إلى الحج، أي : أمكن لك الوصول إليه، وهي مفسرة بالزاد والراحلة، وهذا يؤيد قول الشافعي: إكا بالمال، ولمذا أو جحب الاستنابة على الى الما الزمن الغني (r) . وقال ماللك: إكا بالبدن، فيجب على من قلر على المشي والكسب في

الطريق (£) . وقال أبو حنيفة: بمـموع عالأمرين (ه) والاستطاعة: القدرة، من طلع لك، إذا سهل، تطلق بمعىن سلامة الأسباب وصحة الآلات، وهي قد تتقدم على الفعل وعلى غرض في الحيوان يفعل به الأفعال الاغتيارية، ولا يكون إلا مع الفعل، وهي كما فسرت استطاعة خحاصة بالمعن الأول، فلا يرد ما قيل: إن الاستطاعة التي هما يتمكن المكلف من فعل العبادة مشروطة في الكل، فكيف خحص الحمج هـا. (سبيلاً): ثمييز عن نسبة الاستطاعة إلى البيت، أي إن استطعت سبيل البيت، فأخر ليكون أوقع، وهو الطريق الذي فيه سهولة، ويستعمل في كل ما يتوصل به إلى شيء؛


لكنه بماز





$7 V$ $\qquad$ شرح التفتازاني على الأحاديث الأربعين للنووي وتقلدع "إليه" عليه للاختصاص، أي: سبيلاُ ها إلى البيت على أي وجهه كان قريبًا أو بعيدًا بشرط انختصاص انتهائه إليه لا إلى غيره. وإيراد الأفعال على صيغة المضارع لإفادة الاستمرار التجلدي المناسب لكل منها، ففي التو حيد المطلوب الاستمرار الدائم مدة الحياة، و وي الصالاة دونه، عّ في الز كاة والصو م دوهخما، وقدم الأهم وأخخر ما وجبب في العمر مرة. (قال: صدقت. فعجبنا له): أي: السائل، والتعحب حالة للقلب تعرض عند الحهل بسبب الشيء؛ (يسأله ويصدقه): لأن هذا خحالف عادة السائل الجاهل . (قال: فأنخبري عن الإيمان؟): هو في اللغة: التصديق الذي معه أمن وطمأنينة) وحقه أن يستعمل بــ"على" إلا أنه لا كان متضمنًا لمعنى الاعتراف عدل عنه إلى الباء حيث قال: (قال : أن ثؤمن بالله): أي: تعترف بو جوب وجوده واتصافه بصفة الكمال وهي:

إما حقيقية لا يتو قف تصورها على شيء، كالحياة .
أو إضافية يتوقف، كالو جود والقدم.
أو وجودية، وهي صفات الإكرام.
أو ثبوتية، وهي صفات الحلال.
والصفات الو جو دية عند الأشعري، لا هو ولا غيره، أي: ليست عين الذات مفهومًا ولا غيره ثنوية، وتنحصر في مُان، نظمها الشاعر:

حياة وعلم وقدرة وإرادة
 لينرج جها منكر الاجحتهاديات؛ فإنه لا يكفر ، هذا هو المختار عند الأككر من الأصوليين وغيرهم.

وعند الشافعي -ـوهو المنقول عن علي كرم الله وجهه-: أنه المعرفة بالجحنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأر كان.



شرح الثفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي ومذهب المعتزلة قريب منه؛ لأنه ذكر في الكشاف: أن الإممان الصحيح هو : أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه، ويصدقه بعمله. ولعلهم أرادوا بذلك: الإيمان الكامل، و مما يدل عليه وعلى مغايرة العمل لإِمان: أنه
 هذا الحلديث، فإنه أجاب عن الإسلام، ثم عن الإيمان، وجعله تصهديقًا. فإن قلت: لو كان كذلك لم يقبل الزيادة والنقصان. وليس كذللك، قال الله تعالى:
 قلنا: لا نسلم ذلك إذ اليقينيات تتفاوت قوة وضعغا. قال في الكشاف في قوله تعالى: جوز ذلك لكنه إنا يقبلهما باعتبار ثمراته، وهي الأعمال ل. قال ابن الصالح: هذا الححديث بيان أصل الإيمان، وهو التصديق، والإِسالم والانقياد، وحكم الإسلام يشبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليه الأعمال المذكور رة؛ لأها أظهر شعائره. ثم الإيمان قد يطلق على الإسلام، كما في حديث وفل عبد القيس، واسم الإسالام يتناول أصل الإيمان، وهو التصديق والطاعات، فإن كل ذلك استسالام، فعلم أفما يُتممعان ويفترقان، وأن كل مؤ من مسلم من غير عكس، وهذا تحقيق موافق لمذهبب جماهير العلماء.

وفي هذه المسألة ستة مذاهب:
الأول والثاي: ما سبق.
والثالث: أنه التصديق والإقرار، وهو مذهب أبي حنيفة. والرابع: أنه كلمتا الشهادة، وهو مذهب الكرامية. والخنامس: أنه الطاعات فرضًا أو نفلاُ. وقيل: الفرض.
والسادس: أنه المعرفة بالله أو بما جاءت به الرسل، ذكره في المواقف.
 فعل الجوارح فقط، وهو إما باللسان وهو الكلمتان، أو غيره وهو العمل بالطاعات، وإما

 أما التقليدي: فظاهر .

49 $\qquad$ شرح الثفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
والتحقيقي: إما استدلالي أو ذوقي، والذوقي: إما كشفي واقف على حد العلم
والغيب أو عيني غير واقف عليهما.
والعيني: إما مشاهدة أو شهود، فالأول: هو الاعتقاد الحاز م المطابق الممتنع الزوالك،
الثابت بالبرهان، وهو أول ما لا بد منه يي صحة العمل. والثان: الاعتقاد الجلازم المطابق الممتنع الزوال، الثابت بالو جلانه. والثلالة الأول مراتب الإمان بالغيب، والأخحران علم اليقين. والرابع: المشاهلة الروحانية مع بقاء الإثنينية، وتسمى: عين اليقين. والنامس : هو الشهود الحقاي عند بحلي الو حدة الذاتية، وزوال الإثنينية، وتسمى: حق اليقين. قال الغزالي: من عرف الله بالدليل، وصدقه بالجنان فإن مات و لم يتلفظ مع وجو 2

الإمكان كان مؤمنًا.
هذا والتحقيق أن لإِمان و جودًا عينيّا وو جودًا ذهنيًا وو جو دًا لفظيًا. أما الأول: فهو ما أشار إليه الشيخخ الكبير أبو عبدالله بن حنيف في عقيدته من أنه نور يقذف في القلب لا نور الذات، ومعناه عن أصله: نور يقذفه الله الحق من ملكوته إلى قلوب
 ازداد ذلك النور 6 فيتقوى إلى أن ينبسط وينشرح له الصدر، ويطلع العبل على حقائق الأشياء، ويتحلى له الغيب وغيب الغيب، ويظهر له صدق الأنبياء، وينبعث من قلبه داعية الاتباع، فينضاف إلى نور معرفته أنوار الأعمال والأخلاق، نور على نور، يهلدي اللذ لنوره من يشاء.

وذلك القذف والكشف يتعلق بمراد اللد في أحايين هبوب نسيم الصفات، لا يقدر العبد على كسبه، نعم شرائط مكتسبة كما أشار إليه الشيخ.

أما الو جود الذهي: فملاحظة ذلك النور ومطالعته بالتصديق. وأما الو جود اللفظي: فهو الإقرار باللسان بالشهادتين. وكما أن إعمان العوام هو: التصديق بالحنان والإقرار باللنسان والعمل بالأركان، فإِمان الحواص: غروب النفس عن الدنيا، و سلولك طريق العقى، و شهود القلب مع المولى.

شرح التفتازالمي على الأحاديث الأربعين للنووي
وإمان خحو اص الخو اص: ملازمة الظاهر والباطن في طاعة الله، وإنابة الخلق إلى الفناء في الله،
وإخالاء السر للبقاء باللذ.
(وملائكته): جمَ مللك، وأصله ماللك، بتقلدم الممزة من الألو كة، وهي الر سالة، ثم
 الاستعمال و نقلت حر كتها إل اللام، والتاء لتأنيث الحمع. وهي أجسام لطيفة مقدرة على تشكالات مغتلفة يبوز عليهـم الصعود والتزول بإذن الله تعالى، وذلك بأن نعتقد أفْم معصومون عن المخالفة، و و سائط بينه و بين الرسل، ولكّ

مثّام معلوم، وجزء مقسوم.
فإن قلت: ما المو جب لدخحول الإيمان هـم في مفهوم الإيمان الصحيح، مـع أن المقصود بالذات: معرفة المبدأ والمعاد؟
فجو ابه: أن الناس تنقسم إلى: فطن يرى المعقول كالمسوس، ويدرك الغائب كالشاهد، وهـم الأنبياء عليهم الصالة والصالام. وإلى من الغالب عليهم متابعة الحس ومشايعة الوهم فقط، وهـم أكتر الـلّلق، فلابد
 عقولمم الشبهات، وما هو إلا النبي المبعوث لمذا الأمر، وهو وإن كان مشتعل القريمة يكاد
 سمي القرآن : نورًا، ولابد له من حامل وموصل، وهو الملك المتو سط، فالمرء لا يصير مؤمنًا


وابحب الوجود، فائض الجود إلى غير ذلك، مما ثبت بالشرع.
(و كتبه): جمع كتاب.

وهو لغة: ضم الحروف الدالة على معنى بعضها إلى بعض، مصدر : كتب، أي :

واصطلاحًا: ما أنزل الله على الأنبياء مكتوبًا على الألوأح أو مسموعًا من وراء حجاب أو من ملك مشاهل أو من هاتف، وذلك بأن يعلم أن كلها وحي من الله، مشتمل على أحكامه، ويعتقد أن القر آن كالم الله غير مخلوق، وهو المكتوب في المصاحف ، المعفوظ في الصدور، والمقروء بالألسنة، وانه مشتمل على متشابه وعبكم بتبيينه.

VI $\qquad$ شرح الفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي

 للترتيب الواقع، فإن الله تعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الر الرسول، لا لكوفم أفضل من من الرسل؛ لأنه يغتلف فيه ولا من الكتب إذ م ميقل به أحد.
 حكمة عا لم التكليف والو سائط، وإلا (فمعام لي مع اللد وقت لا يسعين فيه ملك مقرب ولا ني مرسل).



 الأنبياء، و كان أكثر أوقاته كذلك، لكن رده الله إلى تأديب أمته في بعض الأوقات ليا ليجري

(واليوم الآخر): هو الأبد الدائم الذي لا ينقطع لتأخره عن الأوقات الحدورة الخاء، أو
 الأرواح والجازاة والماسبة والصراط والميزان ودخول اليخنة والنار وغير ذلك. (ونؤمن بالقدر): أعاد العامل إما لبعد العهد، كقول الشاعر:

لقد علم المي اليماني أنني أو لشرفه وتعاظم أمره؛ لأنه بجال الأفهام ومزال الأقدام، فلذا اهتم بشأنه، عُ قرره بالإبدال بقوله:
(خيره وشره): بأن يعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الـلانقّ، وأن جميع


 اللوح الخفوظ ثانيًا على سبيل الإجمال.

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
والقدر : تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاهًا، وهو تفصيل قضائه السابق بإيمادها في المواد البزئية المسماة بلوح المو والإثبات، كما يسمى: أم الكتاب بلوح القضاء، واللوح الحعفوظ: بلوح القَدر في وجه ، هذا تحقيق كلام القاضي. ولما كان الإمان بالقدر مستلزمًا للإمان بالقضاء لم يتعرض له. وذكر الراغب أن القدر : هو التقدير، والقضاء: هو التفصيل والقطع، فهو أخص،



 استبان إلا أن يتعلق به أمور من الله تعالى. وقال بعض العارفين: إن القدر كتقدير النقاش الصورة، في ذهنه، والقضاء: كرسمه تلك الصورة للتلميذ بالأسرب، ووضع التلميذ الصبغ عليها متبعًا لرسم الأستاذ، هو الكسب والاختيار، وهو في اختياره لا يخرج عن رسم الأستاذ، كذلك العبد في اختياره لا يمكنه اللحروج عن القضاء والقدر، ولكنه متردد بينهما.

 خيرًا، وإلى آخر شرًا، كالمال، و كما أن الحير ضربان: أحدهما: أفراده أخروية، وهي النجاة من النار، ودخول الجنة، ثم مشاهدة الجمال الأحدية ومطالعة الجلالل الصمدانية. وثانيهما: أفراده دنيوية، وهي أربعة:
نفسانية، وهي الإمامان وحسن الملق والحكمة، والعفة والشّجاعة والعدالة. وجسمانية: وهي الصحة وطول العمر والجمال والعبادة. وخار جية: وهي المال والبلاه والأهل والنسب. والخمع بين الأسباب الداخلة والخنارجة: وهي الرشد واللدوام والتسديد والتوفيق. كذلك الشر على هذه الأضرب.

واعلم أن الإمان بالقدر يستلزم العلم بتو حيد ذات الحق؛ لأن إتقان المقدورات وإحكامها على ما هو حقها في أزمنة وأمكنة مخصوصة يدل على تو حد الحكم بتقديرها المقتضي لتوحد المقدر، والعلم بصفاته كسعة علمه ورحمته على العالمين وآثار قدرته
 مستندة إلى الأسباب الإلمية، فيعلم أن اللـنر لا يقطع القدر ولا يناز ع أحدًا في طلبا ولب شي
 حسن الخلق طيب العشرة مع الخلقق.
قال بعض العارفين: إن اللّ تعالل قدر وجود الكائنات لمظاهر بتحلي صفاته وأسمائه،
 مستعد له كما قال: ملكوت ناطق بالتسبيح والتحميد تزيهًا لصانعه، وحملًا له على ما أولاه من مظهريتها للصفات الجمالية والملالية، فالأشياء كلها مقادير لأسماء الله وصفاته، دون ذاته، فإنه لا لا يسعها إلا قلب المؤمن:(للا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن)"(1). ولذا قيل: قلب المؤمن عرش اللّ. وقال أبو يزيد -قدس الله سره-: "لو وقع العا لم

ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس هـا".
(قال: صدقت، قال: فأخبربي عن الإحسان): أراد به: الإخلاص، وهو شرط رط في صحة الإيمان والإسلام معًا؛ لأن من تلفظ بالكلمة و جاء بالعمل من غير نية الإخالاص لم يكن إعمانه صحيحاًا

قال في النهاية: فكان المخلص في الطاعات يوصل الفعل الحسن إلى نفسه. والإخخلاص: تصفية العمل من طلب عوض وغرض وعرض ورؤية ورياء، فإن العمل إذا كان مشوبًا بشيء من ذلك لا يبدي بطائل.
(قال: أن تعبد الله كأنك تراه): حال، أو مفعول مطلق، أي: حال كون نه مشنبها: مكن

 العجلوني، وقال: قال العراتي: مُ أرَ له أحلاُ. انظر كشف الحفاء (Y00/Y).

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
يدي مولاه معاينًا له لم يترك شيئًا ما قدر عليه من الخنشوع والخضو ع وحسن السمت، وهذا المعنى موجود في عبادة العبد مع عدم رؤ يته فينبغي أن يعمل بمقتضاه لماه
(فإن لم تكن تراه): مثل الرؤية المعنوية .

ففيه الحث على الإخلاص في الأعمال ومراقبة العبد ربه في جميع الأحوالـ الا
وقال بعض العارفين:
الأول: إشارة إلى مقام المكاشفة، ومعناه: إخلاص العبودية عن رؤية الغير بنعت إدراك القلب عيان جلال ذات الحق و فنائه عن الرسوم فيه.
والثاني: إلى مقام المراقبة في الإجلال وحصول الحباء من العلم باطالاع ذي الهلالل.
 لا يطلع عليه ملك مقرب ولا بي مرسل، كما جاء في الحديث المسلسل الرباني الاني: (الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحببت من عبادي)، ، كذا قيل. والأولى أن يقال: إنه سقط من بعض الرواة؛ لأنه مذكور في بعض روايات صحيح .مسلم وشرح السنة مسطور والله أعلم. (قال: فأخبربي عن الساعة): أي: وقت بميء القيامة، وهي جزء ومن أجزاء الزمان،





أصغرهم: (إان يعش هذا لا يدر كه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكمم) .


 (بأعلم من السائل): نفى أن يكون صالـُأ لأن يسأل عنه في أمر الساعة لأهنا من
 يكو ن أعلم من السائل. فلا يقال: لا يلزم من نفي الأعلمية نفي أصل العلم عنهما مع أفما متساويان في ذلك.
vo $\qquad$ شُرح الففتازالين على الأحاديثّ الأربعين للنووي ومساق الكلام يقتضي أن يقول: لست أعلم بعلم الساعة منكا لأك، لكنه عدل عنه عنه ليفيد
 فإن قلت: فلم سأل جبريل عن الناعة مع علمه بأنه لا يعلمها إلا هو ؟ وما التوفيق بين الآية و بين ما اشتهر عن العرفاء من الأخبار الغيبية، كما قال النـي
 الروحانية، فيعلم الغيب، وتطوى له الأرض، ويمشني على الماء، ويغيب عن الأبصار؟

فالجواب:
أما عن الأول: فلينبهرم بذلك أنه ليس له المواب عما لا علم لـم له به، والاستنكاف من قول: لا أدري، الذي هو نصف العلم فتم العلم بذلك.











 بالانغطاط المؤذن بقيام الساعة، ذكره الوه القاضي



 أنه: (إذا ضيعت الأمانة ووسد الأمر إلى غر أهله فانتظر الساعة)، .

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
وقيل: إشارة إلى كثرة اللسراري حتى يستعبد المرء أمه جاهلاً بهالها.
(وأن ترى): خطاب عام ليدل على بلوع المُطب في العظم مبلغًا لا يختص به رؤية
(الحفاة): بمع حاف: الذي لا نعل له .
(العراة العالة): الفقراء، جمع عائل، يقال: عال الرجل ، افتقر.
(رعاء الشاء يتطاولون في البنيان): يتغاضلون في ارتغاعه ويتفاخرون في حسنه
وهو مفعول ثان؛ إن جعلت الرؤية فعل البصيرة، أو حال: إن جعلتها فعل الباصرة. ومعناه: أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة تنبسط لمم الدنيا فيتوطنو ن البلاد ويبنون القصور المرتفعة ويتباهون هـا، فهو إشارة إلى تعزز الأراذل، وتذلل الأشراف، وته وتولي الرياسة من لا يستحقها، وتعاطي السياسة من لا يحسنها، كما أن قوله: ((أن تلل الأمة)، إشارة على عكس ذلك، يقال: تطاول الرجل: إذا تكبر، ولعل تخصيصهما لـلاللة ون ون الا ونباهة شأفما وقرب وقوعهـما. (ثم انطلق): الرجل .
(فلبث مليًا): بالتشَديل من الملاوة إذ المهموز بمعن الغني، أي: وقتًا طويلاً، وهو ثالاثة أيام، كما جاء مبينًا في رواية أبي داود والثرمّذي (1) ، و هذا مخالف لرواية أبي هريرة

اللهم إلا أن يقال: إن عمر لم يمضر في الحالى بل قام فأُحبر الصحابة، ثم أخحر عمر بعد ثـلاث بخالاف غيره، فإفـم ما برحوا حت أخحبروا به، ذكره في شرح مسلم. (تم قال: يا عمو، أتلري من السائل؟): أي: ما يقال في جواب هذا السؤال.
 بشر أم ملك، وهذا القدر يكفي في الشر كة على أن اسـم التفضيل كثيرًا ما يراد به أصل الفعل (قال: فإنه جبريل): أي: إذا فوضتم الأمر إلى الله ورسوله فإنه حبريل، على تأويل الإخبار وقر ينة الحخو ف قوله: ((الله ورسوله أعلم)" . فالفاء فصيحة لأفا تفصح عن شرط
$\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي مخذوف، وأكد الكلام لأن السائل طالب متردد، وجبريل ملك متو سط بين اللّ ورسوله
 فيراه جسمًا، قاله القاضي.
والسر في التو سط: أن المكالمة تقتضي مناسبة بين المتخاطبين فاقتضت الحكمة تو سط


 فيرد الوحي على القلب في لبسة البلالل وأكهة الكبر ياء، ويأخذ بمحامعه، فإذا سر عنه وجد المترل ملقى في الروع كما في المسموع، وهذا معنى قوله: (أأحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول).
(أتاكم يعلمكم دينكم): بطريقة السؤال والمواب ليتمكن في نفو سهم أشد التمكن؛ لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، وأضاف إليهم لأفمم المختصون بالدين القيم دون سائر الناس
وأشار إلى أن الإعمان والإسلام والإحسان يسمى "دينًا"، وللّ در معين در علينا ماء
معينًا فقال:

إلى الدين الحنيف هو المـميد
فإن عذابه صعـــب شــــديد


فنحمد ربنا أن قد هدانا ونسأله ليعصمنا المعاصي
فيارب البرية تب غلينـــ
(رواه مسلم): ورواه البخاري أيضًا في كتب الز كاة والإمان مع تغيير.

الحديث الثالث

عن أبي عبد الرحن عبد الله بن عمر بن الحطاب رضي الله عنهما قال: بمعت



البخاري ومسلم)(1).
$\diamond \diamond \diamond$
الكلام على الحديث الثالين
(عن أبي عبد الرمن عبدالله بن عمر بن الحطاب رضي الله عنهما قال: سمعت


 (على خس): أي: خمس خصال أو دعائم أو قواعد.

وفي رواية: "مهنسة"، بالماء على إرادة الأر كان.


 الشافعي وغيره من أن الإسالام عبارة عن بجموع ع الثلاث.
(شهادة): بالجر عطف بيان وبالرفع خبر مبتدأ حكذوف.
(أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصحلاة): حذف التاء لألن الضضاف إليه عوض منها، قاله الزجاج، وقيل: هما مصدران.
va $\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
(وإيتاء الز كاة، وحج البيت): بفتح الحاء: لغة حجازية، وكسرها لغة بند، و كلالها
مصدران. وقيل: الكسر اسم، والفتح مصدر .
(وصوم رمضان): وقد ورد في بعض الروايات بتقديمه، و كلاهما صحيح، ولذا قدم
البخاري كتاب الحـج على الصوم.
واعلم أن لكل من تلك الأر كان ظاهرُ الُما بين أحكامه في الكتب الفقهية، وحقائق
وأسرار ذكرها أرباب القلوب الأمناء لأسرار الغيوب.
أما التو حيد : فسيجيء بيانه.
 المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى عالم الملكوت، ومعراج الشهادة إلى الغيب ومن الغيب إلى غيب الغيب.

والمراد بعا لم الشهادة كل ما يتعلق بالِسـم والجِسمانيات.
وبعا لم الأرواح ما فوق ذلك من الأرواح السفلية، ثم المتعلقة بسماء إلى سماء الـلافين حول العرش، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته.

وهكذا يتصاعد إلى أن ينتهي إلى نور الأنوار وروح الأسرار. فلما أراد أن يرجع قال له الرب تعالل: المسافر إذا عاذ إلى وطنه أخعف أصحابه، وإن


بالأذكار، ولنا ورد: (الصصلاة معراج المؤمن)" (1)
فالأر كان السبعة : وهي القيامان، والر كوعان، والسجدتان، وابللوس بينهما على
 إلى ذلك المقام وانتهى إلى عتبة جالال الملك العلام يقول: التحيات المبار كات باللسان
 فيخاطبه فيقول: السالم عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته، فيحيبه بقوله: السالام علينا وعلى عباد الله الصالمين، فقيل له: مما نلت هذه المقامة؟، فقال: بقولي: أشهد أن أن لا إله إلا

شرح التفتازاليز على الأحاديث الأربعين للنووي

اللكرام الذين دخلوا عليه من كل باب" (1)
 بالملائكة والارتقاء من حضيض حظوظ النفس إلى ذروة التشبه بالروحانيات لكفى به فضالً.
وصوم الطريقة: فهو الإمساك عما حرم الله هِّلّ وأفطر، هما أباح وأحلـ
وصوم الحقيقة: فهو الإمساك عن الأكوان، والإفطار بمشاهاهدة الر حمن. قال:

كان لي شاغلاُ عن الإفطار
زارين جل عن مد الإنظار

صمت عن غيره فلما بتّلى





إن وجد شرائط السلوك وإمكانه وآداب السفر وأر وأر كانه، وهي وهي :

 بالخروج عن الأطوار السبعية بالأشواط السبعية حول كعبة الربو بير بية، والسعي بين صفاء الصفات ومروة المروآت، والحلق بمحو آثار العبودية بموسى الألنو النوار الألألمية. وقس عليه سائر المناسك، ولله در القائل الناسك:
إن حج قو م إلى ترب وأححار
يا من على وجهه حجي ومعتمري
سرًا بسر وإضمارٌا بإضمـــــــار

(رواه البخاري ومسلم).
(1) هذا الكلام الذي ذكره المصن في الصلاة، فيه شطط عن النهع القورع، خيت لا دليل عليه من كتاب أو سنة


 وتكثر من فعل الطاعات والبعل: عن اللعاصي، والشّ أعلم.

11 $\qquad$ شرح التغتازاين على الأهاديث الأربعين للنووي
|الحـديث|لرابـع






 فيدخلها)،. (رواه البخاري ومسلم)(1)

الكام على الحديث الر ابع
(عن أبي عبد الرحن عبدالله بن مسعود وَا الصادق): في أقو اله وأفعاله وأحو اله




 من عالم الأمر مل يقتض ذلك (في بطن أمه أربعين يومًا): أي: نطفة، كما في الرواية الأخرى الم، وهي الماء القّليل؛ لأنه ينطف نطفًا، أي: يسِل، ومعنى الجمع هو : أن يكـث أربعين ليلة في بشرة المرأة بعد أن

شرح اللفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
انتشرت في بدها تحت كل ظفر وشعر، ثم ينزل منها دمًا في الرحم، كذا روي عن ابن
مسعود.
قال الأطباء: الغذاء إذا وصل إلى المعدة حصل له هناك هضم، وإذا وصل إلى الكبد
 يصير جزءًا من المتغذي، تشتبيهًا به.

ثَ عند استيلاء الحرارة على البدن وقت هيجان الشهوة يحصل ذو بان لمحلة الأعضاء،
 البدن منها ليس هو الطبيعة الـاصلة لموهر النطفة ودم الطمث؛ لأن القوة الطبيعية مع كونا


 يصور كم في الأرحام كيف يشاءع
قالت الصوفية: خصوصية الأربعين لموافقة تخمير طينة آدم وميقات موسى عليار اليهما السلام، وذلك لاختصاصها بالكمال لتر كبها من عشرة وأربع، ولكل خاصية الما في الكا لكمال. أما الأول فلأها غاية الآحاد من غير تكرار. وأما الثاني فلأنه قد استمر كل مستقيم البنيان على أر بعة أر كان كالطان الطبائع، والفصول

قال الخطابي: الحكمة في تأخير كل منها أربعين يومًا: أن يعتاد الرحم؛ لأنه لو خلق دفقًا لشق ذلك على الأم ويُناف عليها. وأيضًا تقلبه في هذه الأطوار المباينة تأكيد لأمر البعث؛ لأن من قدر عليه ابتداء يقدر على إعادته، بل هي أدخل فيها وأهون.

 (مثل ذلك، ثم يرسل الملك): في الطور الرابع حين يتكامل بنيانه ويتشكل أمضا أمضاؤه، والمراد
 نطفة. أو ذاك ملك آخر غير ملك الحفظ، وعجن النطفة بتراب قبره، كما ورد في تفسير

N $\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي قوله تعالى: النطفة، ولكونه سلالة من الطين جاء بختلف الألوان والأخلاو حسب اختلانلانف ألجزاء الطين، بل بحسب الختالف المركبات من الطين.
فيه حرص الفأرة والنملة، وشهوة العصفور، وغضب الفهل، و كبر النمر، وبخل الكلب، و شره الختزير، وحقد الحية، وغير ذلك من ذمائم الأخحلاق والصفات. وفيه: شجاعة الأسل، وستحاوة الديك، وقناعة البو م، وحلم الِمل، وتواضع الهرة، ووفاء الكلب، وبكور الغراب، وهمة البازي، ونحوها من محاسن الأخلاق. فإن قلت: قد ورد في صحيح مسلم برواية حذيفة بن أسيد لا ابن مسعود كما في المشارق: (إإنه إذا مو بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصور ها و وخلق سمعها وبصرها و جلدها وعظامها، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء، ثم يكتب أجله ورزقهه) (1) ، فعلم منه أن التصوير بعد الأربعين الأولى، وهو مناف لذه

الرواية؟
فجوابه: أن لتصرف الملك أوقات:
أحدها: حين يكون نطفة، ثم ينقلب علقة، وهو أول علم الملك بأنه ولد، وذلك عقيب الأربعين الثانية، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله و خحلقته وصورته، ثم يتصرف فيه بتصويره وخلق أعضائه، وذلك في الأربعين الثالثة، ثم ينفت فيه الروح، فالمراد بتصو يرها بعده: أنه كتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير بعد الأربعين الأولى غير مو جود عادة، كذا في شرح هسلم. ولا يخفى ما فيه، وقد استفاض بين النساء من أن النطفة إذا قلدرت ذكرًا يتصور بعل الأربعين الأولى، بحيث يشاهل منه كل شيء حتى السو ءة، فتحمل رواية ابن مسعود على البنات أو الغالب. والله أعلم. (فينفـن فيه اللووح): أي: بعد كمال الجسل وتقدير أموره. والنفح بالمهملة والنفخ بالمعجمة والنفث بمعى واحد، إلا أن الأولين يستعمالان على طريق الخير والشر والثالث على ولى طريق الشر.
( (1)

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
وفي المديث معنى لطيف بلسان الإشارة، وهي أنه إذا سقطت من صلب ولاية رجل من رجال الحق نطفة إرادة في رحم قلب مريد صادق يستسلم لتصرفات ولاية الشيخ، وهي





 المالئكة أجمعون.
(ويؤمر بأربع كلمات): عطف على "ينفخ"، وجعله نسقًا على "يكون علقة"،
 كفه، أو ورقة تعلق برقبته. قاله بجاهد.
 إذ لكل كتابة سابقة، وهي ما في اللوح المحفوظ، ولاحقة تكتب ليلة القّدر، ومتو سطة أُشير

إليها في الحديث.
(بكتب): بدل من قوله: "أربع" إذ الضضاف مقدر فيه، ويروى .يكتب"على
الاستئناف.
(رزقه): أي: ما ينتفع به حلالاً أو حرامًا ، مأكولاً أو غيره.
(وأجله): أي: مدة عمره، أو الوقت الذي ينقرض فيه؛ لأن الأجل يطلق عليهما. (وعمله ، وشقي أو سعيد): مرفوع بتقدير: هو، وإنما عدل عن قوله: وشقاوته وسعادته، لأنه حكاية لصورة ما يكتبه الملك، أو التقدير : أنه شقي أو سعيد، فعدل عـه عنه لأن

التفصيل وارد عليهما، ذكره الطيبــيـي
والسعادة: معاونة الأمور الإلمية للإنسان على نيل الخيرات، ويضادها الشقاوة.
وهي إما قلبية أو بدنية أو ما حول البدن:
فالقلبية هي: المعارف والحكم والكمالات العلمية والعملية القلبية والخلقية.
والبدنية : الصحة والقوة واللذات الجسمانية.
no $\qquad$ شرح الثفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي

وما حول البدن: الأموال والأسباب.
وقدم الشقاوة لل(هتمام وليعلم أن الثر واللحير من عند الله، وتقديره ردًا على الثنوية
 واحدًا لم يختص هذا بأنواع اللحيرات والصححة والغنى، وذلك بأصناف الشر، فرد عليهم
. الرب تعالى بقوله :
وما أحسن قول القائل:

هستكمـل العقل مقــــل علـيم


كم من أريب فهيم قِلبه


وتحقيق هذا المقام أن يقال: إن لله صفتي لطف وقهر، والحلكمة تقتضي أن يكون الملك -سيما ملك الملو ك - هتصفًا بكل منهما، وهما من أوصاف الكمال و، ولا يقو م أحدهما
 تتميز الأشياء، ولابد لكا لا ملـر منهما من مظهر.
فالسعداء وأعمالمم مظاهر اللطف، وفائدة بعثة الأنبياء وإنزال الكتب، ترجع إليهم،

 للناس على الله حجة بعد الرسل ولمّه، وهي في الحقيقة النعي عليهـم بالشتقاوة فتأمل. قال القاضي: من وجده مستعدًا لقبول الحق أثبته في عداد السعداء؛ ومن رآه قاسي القلب ضاريًا بالطبع متآبيًا عن قبول الحق كتبه في ديوان الأشقياء، هذا إذا لم يعلم من حاله ما يغير ذلك، فإن علم كتب أوائله وأواخره و وحكم عليه وفق ما يتم به عمله، كما أشار إليه بقوله: (فوالذي): أي: إذا كانت الشقاوة والسعادة مكتوبة فوالذي (لا إله غيره): وأكده بالقسم لتأكيد القضاء، ليعلم أن الكسب لا مدخل له في الحقيقة. (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل المنة حتى ما يكون): حت ناصبة وما نافية، قاله


ولعل لفظة "ما" بِرد النفي منسلخة عنن معنى الحالِية ليحامع "إن" التي للاستقبال كاللام في قوله تعالى : معن الحالية. في بعض النسخ الصحيحة للبخاري لذذا الكتاب مقيدة بالضم.

شرح التفتازامي على الأحاديث الأربعين للنووي
(بينه وبينها إلا ذراع):أراد به التمثيل بالقرب من موته ودخوله عقيبه الجلنة.
(فيسبق): أورد عليه الفاء لتدل على حصول السبق وخوله بلا مهملة وعداه بعلى
تضمينًا لمنى يغلب: أي: يغلب (عليه الكتاب):أي: ما كتب قبل النفخ.
(فيعمل بعمل أهل النار فيلخلها): لأن بذر السعادة والشقاوة قد اختفى في الأطوار
الإنسانية، لا يبرز إلا إذا انتهى إلى غاية الإيمانية أو الطغيانية.
(وإن أحلدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبت
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة): بأن يستغفر ويتوب.
(فيلخلها): إذا الخاتمة نسـخت السابقة، فعلم أنه لا عبرة بالصورة، بل بالإخالص
وحسن السريرة، ولا يغتر بحسن الأعمال ولا يقنط من روح الله بقبح الأفعال، ولا يمقر أهل الشقاوة في ظاهر الأحوال، إذ الأمر منوط بمطلق القضاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من رلا يشاء.

فعلم أن ما يبري في العالم من الإمامان والكفر والسعادة والشقاوة، ومن الكليات والجزئيات بتقلير الله وإيباده، إذ لا مؤثر في الوجود إلا اللّ المتعالي عن الشثريك ذاتًا وصفة وفعلاً، يفعل ما يشاء ، لا علة لفعله ولا معقب لـككمه، لا يسئل عما يفعل. ولا بحال للعقل في تحسين الأفعال وتقبيحها، بل يحسن صدور ها كلها عنه. ولا استقلال للعبد في الأفعال والمد ح والذم باعتبار المحلية، لا باعتبار الفاعلية، كما يمدل الشيء بكسنه .

والتواب والعقاب كسائر الأمور العادية، فإن اللّ أبرى عادته بأن يو جد الأسباب
أولاً، ثخ يو جد المسببات عقبها، فكل منها صادرة عنه ابتداءً.
وأما البعثة والتكليف فالٔن الله يحب اتصافه بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما تقرر، ولا بد لما بن مظهر كما كان كذللك في بميع الصفات، و كلف العباد بمما ورتـب عليه الوعد والوعيد؛ إظهارًا لمقتضى سلطته كما قال: "كنت كتراً مخفيًا فأردت أن أُعرفَ، فخلقت نحلقًا لأن أُعرف".

ثم القدر سر لم يطلع عليه ملك ولا بني ، فلا يبوز البحث عنه، ولذا قال علي كرم
وللد در من قال:
 فما لك شيء غير ما الله شــــــــاءه ما فإن شئت طب نفسًا وإن شئت مت كظما (رواه البخاري ومسلم).

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
الـلـديثالـخـامسن





الكلام على المديث الحامس
 في خرمة النكاح فقط.
(أم عبد الله): كنيت باسم ابن أختها عبدالله بن الز بير ابن أسماء بنت أبي بكر . أو
 (عائشة رضي الله عنها): أسلدت ونكحت ونا ولما ثلاث سنين بمكة، وبني عليها
 ماتت سنة سبع ومَمين، ومروياهّا: ألف ومائتا حديث وعشنرة أحاديث.

 يقولون لأمر ما: أي : لأمر عظيم مهتم بشأنه، كقول القائل:
لأهر ما يسود من يسود عزمت على إقامة ذي صباح
وإيرادهم اسم الإشارة بدلاً أو صفة؛ لإفادة التعظيم والإشارة إلى تيييز الدين أكمل

19 $\qquad$ شرح الثفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي والأمر اصطلاحًا: طلب فعل غير كف على جحهة الاستعلاء، ولا يرد أكفف عن القتل لأن له جهتين، كما حقق، و يستعمل في الفعل و الشأن والصفة. (ما ليس منه): أي: رأي ما ليس له مستند من الكتاب والسنة، سواء كان فعلاُ أو
قولاًأو حالاً.
(فهو رد) (): أي: فذللك المدث مردود عن جنابنا، فإن الدين اتباع آثار الآيات والأخبار، واستنباط الأحكام منها، وقد كمل اللدين كما أشار إلى ذلك في الكتاب المبين، وها أحدثه مردود فلا تقبلوه، فإن الدين غيره.
فالضمير إما إلى الشخحص أو الأمر، والأول أبلغ، والثاوي أظهر. (رواه البخاري و مسلم. و في رواية لمسلم: (رمن عمل عملاً): أي: من أتى بشيء
 الأمر، وكان من صغته أنه:
(ليس عليه أمرنا): أي: إذننا، بل أتى به على حسب هو اه. (فهو ر(د)): أي: مردود غير مقبول، فهذه الرواية أعم.
وهذا الحلديث عماد في التمسلك بالعروة الوثقى وأصل في الاعتصام بكبل الله الأعلى،
ورد المدثات والبدع والموى، وقد أنشد في هذا المعي:

وأعمى البرايا من إلى البدع انتمى
وهل يتركك القرآن من كان مسلما

وما النور إلا ين الحـديث وأهلــــه وأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى ومن ترك القر آن قل ضــــل سعيه

ثم اعلم أن الإنسان له روح نوراي هن عا لم الملكوت وتفس ظلمانية من عالم الملك ولكل منها نزاع وتشوق إلى عالمه فغاية بعثة الأنبياء تزكية النفوس عن ظلمان ولمة أوصافها، وتحليتها بأنوار الأرواح حت يتجلى فيها أن المو جود الحقيقي ذات الله وصفاته وأفعاله، فالواجب على العبد أن يدق .مططقة كلمة التو حيد نمرود النفس إلى أن تؤمن بذللك وتكفر
 الشيطان غير ذلك بأن أيس عن الحق و شلك في مواعيله وتعلق قلبه بغيره و لم ينسلغ عن صفاته وأفعاله و لم تنطمس ظلمات ذلان ذاته في أنواره فهو مردود و لم يتبع إلا شيطانًا مريدًا، لعنه الله.

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي

الـحلديث|السادس




 كله، وإذا فسدت فسد البحسد كله ألا وهي القلب).. (رواه البخاري ومسلم)(1) .


الكلام على الحديث الساس
(عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما): هو أول من ولد من من الألنصار
 همص وقتل ها سنة أربع وستين، وأبوه صحابي أيضًا وشهد المشاهد كلها ولها ومروياته مائة وثالالة وعشرون حديثا.
(قال: سمعت رسول الله

 الـل إلا أن يكون فيه مضرة.

 مسكر حرام) (r)
(1099) (1 (1 (19/r) ( 1 V ( ${ }^{(1)}$ ( $)$

91 $\qquad$ شوح التنفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
(وبينهما مشتبهات): لوقوعها بين أصلين ومشار كتها لإفراد كل منهما فلكوها ذات جهة إلى الحلال لم يمز أن تعد من الحلال البين، ولكوهنا ذات جهة إلى الحرام لم يجز أن تعد منه.
(لا يعلمهن كثيُ من الناس): لتعارض الإمارتين، و لم يقل: على الناس؛ لأن العارفين والمققين -وقليل ما هم - لا يشتبه ذللك عليهم، فإذا تردد الشيء بين الحل واللحرمة و لم يكن نص أو إجماع اجتهد فيه البمتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا فقد فالورع ع تر كه.

قال المصنف: وللعلماء فيه ثالاثة أقوال: الحكم بالحلّ، والحرمة، والتوقف ، كذا ذكره
الشار حون.
والتحقيق: أن يقال: الحلال البين: ما سلم عينه عن الصفات الهر مة و لم يتطرق إلى
أسبابه.
والحرام البين: ما فيه صفة مرمةة، كانخمر أو حصل بسبب حرام كالربا. والمشتبه: ما التبس أمره إن تعارض فيه اعتقادان صدرا عن سببين، فما لا سبب له

فهو وسوسة.
ومثال الشبهة: إما انحتلاف الأدلة لتعازضها، أو لتعارض العلامتان، كما تقدمت
الإشارة إليها.
وإما انختلاط الملال بالحرام: بأن، اختلط حرام غير محصور بحلال غير محصور فلا منع منه إلا إذا اقترن بعلامة معينة للحرمة، لكن الورع تر كه، أو حرام عحصور بكلالل غير محصور، كما لو اشتبه محرم بنسوة بلد فله أن ينكع ما شاء ، أو اختلط محصور بمحصور فلا يخلو إ0ا أن يكون اختلاط امتزاج كالمائعات، فلا يخفى حكمه، أو استبهام مع تمييز الأعيان، كما لو اشتبه ميتة بمذكاة، أو رضيعة بعشرة نسوة، فيـجب الاجتناب. وأما الشك في السبب المرم أو الملل فلا يخلو إما أن يتعادل الاحتمالان فالـكم

للاستصحاب.
مثال: ما يكون التحريع معلومًا والشكك في الملل إذا جرح صيدًا وصادفه في الماء ميتًا، و لم يدر أمات بالغرق أو بالمرح، فهو حرام؛ لأن الأصل الحرمة.

شرح الثفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
ومثال عكسه: ما إذا علق رجلان طلاق زو جتيهما بطائر فقال أحلهما: إن كان هذا غرابًا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن فكذلك، والتبس، فالحكم للحل. والور ع لا يخفى، فإن غلب أحدهما فالحكم للغالب، كما إذا رمى إلى صيد فغاب ثم أدر كه ميتًا واحتمل موته بسبب آخر و لم يظهر فحالال أو غلب على ظنه بناسة أحد الإنائين بعالمة فنجس.

ومن جملة الشبهات: أن يشتري شيئًا في الذمة ويقضي ثمنه من مال حرام.
ومنها: أموال السلاطين وغيرهم، بل في زماننا لا يخفى حكمها. ثم لا كان سياق الكالام وتفصيل الأحكام للإرشاد إل التحرز من الحرام البين،

وذلك لا يحصل إلا بالانتهاء عنه وعن المشتبه، قال:
(فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه): أي: حصل البراءة لدينه من الذم
الشرعي، وحمى غرضه من وقوع الناس فيه لاتامهم إياه .موافقة المظورات إلذا لم يتق
الشبهات.
وحمل الشارح المطهر العرض على النفس أيضًا حيث قال: طهر دينه وبدنه من العقو بة، و كالاهما صصيح

قال في النهاية: العرض: موضع الملح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه، ولا كان موضعه النفس حمل عليها إطالقًا للمحل على الحال. والاستبراء: من برئ من اللدين والعيب، ومنه: استبراء البلارية إذا علم براءة رحمها من الحمل، فأطلق العلم بالحصول وأراد الحصول أو طلب برائته كما في المغرب، وعلى هذا
 الحصول، فعلم أن ما اشتبه أمره في المباح ينبغي احتنابه لـلا يجره إل الوقوع




$\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
ولا يحرم؛ لأنه في يله وأن المعاملة مع من في ماله شبهة ربا أو نحوه تر كها أولى ما لم


 (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام): لأن من سهل على نفسه ارتكاب الشبهات أفضاه الحال متدر جًا إلى ارتكاب المحرمات المقطو ع بحرمتها أو ارتكاب المحرمات في الجحملة؛ لأن الذي ارتكبها من المشتبه ر.ما كان حرامًا، فيقع فيه بڭاللاف المحتاط فإنه إذا امتنع من الشبهات فلأن لا يرتكب الحرام أولى. (كالراعي): ضرب مثل فائدته بحلية المعاي المعقولة بصورة المسسو سات لزيادة الكشف، وله شأن عجيب في إبراز الحقائق ورفع الأستار عن وجوه الدقائق، ولذا كثر في القرآن والحديث.

وهو لغة بمعى المثل والنظير . واصطلاحًا : قول غريب سائر يشبه مضر به بمورده، و يستعار للحال والصفة والقصة التي فيها غرابة، أي حاله كحال الراعي.
(يرعى): صفة للراعي؛ لأنه في المعى كالنكرة. (حول الحمى): هو ما يحمى من الأرض لأجل الدواب ويمنع دخول الغير، وهذا غير
 (يوشك): أي: يسرع. (أن يرتع فيه): بناء على تساهله في المافظة و جرأته على الرعي فيستحق عقاب الملك، ثم نبه بكلمة (ألا): على أمور خطيرة في الشر ع في ثلاثة مواضع إرشادًا إلى أن كل أمر دخله حرف التنبيه بلاللة شأنه يستحق أن ينبه المخاطب له ويستأنف الكالم لأجله، فقال: "ألا"، وهي مركبة من همز ة الاستفهام وحرف النفي، فتفيد التنبيه على تحقق ما بعدها، ولإفادة التحقيق لا تكاد تقع الحملة بعدها إلا مصدرًا، بنحو ما يتلقى به القسم.
(وإن لكل ملك حمى): يمنع الناس منه، ويعاقبون عليه. وهو عطف على "ألا" كذا
 التأويل صح العطف، إذ عطف المفرد على البمملة لا يصح إلا باعتبار أن يتضمن المفرد معي

شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي 9乏
 والأولى أن يقال: إذا واو الابتداء التي سمتها النحاة واو الاستئناف، الدالة على الما انقطاع بعدها عما قبلها في الجملة، كما ذكره صا واحب المغني. أو هو عطف على السابق، ولفظة "ألا" متو سطة، أي: إن الحلال بين، و كذا و كذا، وإن لكل ملك محى، أو على مقلر يناسب المقام، كما ذكره الز عخشري في قوله تعالى: .
(ألا وإن همى الله محارمه): وهي أنواع المعاصي، فمن دخله بارتكاب شيء منها يستحق العقو بة فمنها ما لا يغفر وهو الشرك، ومنها ما يغفر بالاستغفار وهو خق اللّ، ومنها: ما لا يغفر إلا بالإرضاء والترداد، وهو حق العباد، إما في الدنيا بالاستحلال أو رد العين ، وإما في الآخرة برد ثواب الظالم إليه أو الله يرضي المظلوم بلطفه، فشبه المحارم من حيث إفا منو ع التبسط فيها بحمى السلطان. ولما كان التور ع والتهتك منا يتبع ميلان القلب إلى الصلاح والفساد نبه على ذلك
(ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت): بالإمان والعلم والعرفان. واللام مفتوحة
وهي أفصح، أو مضمومة.
(صلح الجسد كله): بالأعمال والأخلاق والأحوال.
(وإذا فسدت): بالمحود والشك والكفران، بفتح السين والضم أيضًا.
(فسل الجمسد كله): بالفجور والعصيان، فعلى المكلف أن يقبل عليها ويمنعها عن الاغْماك في الشهوات حت لا يبادر إلى الشبهات ولا يستعمل جوارحه في اقتراف اليرمات (ألا وهي القلب): أي: تلك المضغة الموصوفة القلب، وهي قطعة من اللحمّ، والمراد



فالقلب كاللك، والخسد كالرعية.
فائدة:



90 $\qquad$ شرح الثفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي واستخرج منه علقة، وقيل له: هذا حظ الشيطان منلك، ثم أوتي بطست من ذهب مملؤة إيانًا فغسل وحشي إعانًا وحكمة، ثا أعيد. قال بعض العارفين: القّلب هدف سهام القهر واللطف، وهي متقلبة في قبضة خالقها، فإذا وقعت في بحار النكرات مالت من تأثير الشبهات القهريات إلى عا لم الشهوات وأفاضت إلى الجوارح مباشرة الآثام، وإذا وقعت في بمار المعارف مالت بنعت المبة والشتوق إلى مشاهدة الله فاستنارت بنورها فنورت العقل والحس والروح وا والصورة وفيتولد من حسن جوارحها خشوع الصورة وصالاح الحوارح في خحدمته. والقلب لغة: صرف الشيء إلى عكسه، ومنه: المقلوب، سمي به لكثرة تقلبه، قال

فاحذر على القلب كن قلب وتحويل
قد سمي القلب قلبًا من تقلبه وله ظاهر وهو: المضغة الصنوبرية المودعة في التجويف الأيسر من الصدر، وهو محل اللطيفة الإنسانية، ولذا نسب إليه الصالاح والفساد. وباطن: وهو اللطيفة الروحانية النورانية الربانية العالمة اليت هي مهبط الأنوار الإلمية،

 سواها


 الذين أخرجوا من قشر الوجود المازي وبقوا بلب الوجود الحقيقي، لكن معرفته كها هي متعذرة، والإشارة إلى حقيقتها على أرباب الحقائق متعسرة.

والروح لغة: ما به الحمياة، وهي نوعان:
روح حيواني من عالم المكمة، وهي جسم لطيف حامل لقوة الحس والحر كة، ينبعث من القلب إلى سائر الأعضاء بتوسط الأوردة والشرايين، وهي التي تذوق الموت ويتصرف فيها بعلم الطب باعتدال مزاج الأخحلاط، ويرد عليها الروح العلوي. وروح إنسانيْ من عالم الأمر، وهي غير مخلوقة ليس بينها وبين الله سبب ولا نسبة، استقلت بذاهتا دون الجسد وسبقت عليه من عالم الأمر وجودًا، وكانت هناك وربات

شرح الثفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
بنظرات الله جل وعلا، معتفة بالعلم والحياة والقدرة و سائر الأحوال، بوصف كلي فصارت
 بسر ظاهرية الحق تعالى، ثم يعود إلى عالمه بفواضل من الأخلاق والمعرفة وبالجزئيات، إلا أن

 رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام في التفسير الكبير: الصحيح من المذهب عند الراغبب والغزالي وغيرهما: أن الروح الإنساني جور هر مبرد ليس دانحل العالم البحسماني ولا خار جحه ولا متصلاً به ولا منفصلا عنه، ولكنه هتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، فإذا انقطعت علاقته عنه بقي مشاهدًا، وقد اشتهر عن علي كرم الله و جهه أنه قال:

فكيف كيفية الجبار في القـــــدم
فكيف يدر كه مستحدث النسبم

كيفية المرء ليس المرء يدر كهــــا هو الذي أنشأ الإنسان مبتلعًا
(رواه البخاري ومسلم)

## |لحديث| السابع

 النصيحةة)، قلنا: لمن؟ قال: (اللة ولكتابه ولر سوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)، (رواه مسلم) (1)


## الكلام على الحلديث السابع

(عن أبي رقية تيمه بن أوس الداري): منسوب إلى جد له اسمه دار عند ابلمههور؛
 ركعة ويتهجد كثيرًا.
روى عن الني بِّيُّهُ وروي عنه قصة الدجال والجساسة، ومروياته ثانية عشر حديثًا، وليس له في الصحيحين إلا هذا

 لكن المصنف اختار أنه عليه مدار الإسلام، فالحصر حقيقية
والنصيحة: كلمة جامعة ومعناها إرادة الخير للمنصوح له، من: نصحت العسل: إذا صفيته من الشمع، شبه تُخليص العسل من الشُمع. ولا كانت من الأمور الإضافية استفصلت.

 المسمى بالعا م فإنا حدث بقدر وته، وهو من العرش إلى الثرى بالنسبة إلى العظمة الإلمية أقل
(1) صحيح: أنر جه مسلم ((V\&/1) ع(oo).

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي 91 وأحقر من خردلة بالنسبة إلى جميع العالم وبأحكامه بأن يعرف أكا غير معللة بغرض وأن
 إن أثاب فبفضله، وإن عذب فبعدله. وبأسمائه بأن يعلم أها توقيفية، ع بإخلاص العبادة له، واحتناب معاصيه والحب

والبغض له.
وهذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصيحته نفسه ودعوة غيره إليها، فإن الله غني
عن العالمين.
(و): النصيحة (لكتابه): بأن يعتقد بأنه كلامه وتتريله، والاعتبار بمواعظه والتدبر في عجائبه، والعمل بححكمه ، والتسليم .متشاهِه. والمراد بالكتاب: القر آن؛ لأن الإيمان به يتضمن الإيمان بيميع الكتب المترلة أو أو جنس السماوية إذ الجنس المضاف يفيد العموم، كما تقرر في الأصول على أن صاحب الكتـب
 أكثر من الكتب، لتناوله وحدان الجنس، بخلاف الكتب، لكن حقق بعض الأفاضل أن المحمع الملى باللام يشمل كل فرد فرد مثل المفرد ووقوعه
. أو الاستعارة بالكناية، كما في قوله تعالى :
(و): النصيحة (لرسوله رُّ

تعالى:
(و): النصيحة (لأئمة المسلمين): بأن ينقاد لطاعتهم ولا يخرج عليهم.
والإمام: من له خلافة الرسول في إقامة الدين بكيث يجب اتباعه على الكلل. (وعامتهم"): بإر شادهم لمصالحهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودفع الضر عنهم، فعلم اشتماله على أمهات قواعد الدين وأصول الشر ع ع المّينين. وأنشد بعض الصالحين:

فقال: غشششتي والنصح مر
يقال عليك: إن إلحر حـــر

عرضت نصيحتي مي لزيد
فقلت له: بتجنب كل شيء
(رواه مسلم)

## الـحديثالثامحـن

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ريّ
 الز كاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمه إلا بكق الإسلام، وحسابهم على اللّ تعالى). (رواه البخاري ومسلم)(1).

## $\diamond \diamond \diamond$

## الككام على الحلديث الثامن


(أن أقاتل الناس): أراد عبدة الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأن غاية مقاتلتهم ليس ما
 أهل الكتاب بالآية، ذكره الطيــيـي، وهو أولى؛ لأن الأمر بالقتال إنما نزل بالمدينة المارينة مع كل من يُالف الإسلام.


 وقيل: قبله. وأما ابلمهاد، فلم يؤذن له بعكة وأذن له بالمدينة لمن ابتدأوهم به دو دون الحرم، والأنهر الحرم، ثم نسخ ذلك وأبيح ابتداؤهم في الأشهر الحرم والحرم.

 الدين، والز كاة: قنطرة الإسلام، وقرن بينهما في القرآن، ذكره القاضيا

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للثووي $\qquad$ ! . والتحقيق أن يقال: الشهادة: إشارة إلى تخلية لوح القلب عن الشرك المللي والمغفي وسائر النفوس الناسدة، ثم تحليته بالمعارف والحكم الإلمية والاعتقادات الحفية وأحوال المعاد

 جهلده في بداية جهله. وآمن بكميع ما وجب من الكتب والرسل والمعاد، ولذا لم يتعرض لعد سائر الأعداد. وإقامة الصلاة: إشارة إلى ترك الراحات البدنية وإتعاب الآلات الجسددية، وهي أم العبادات التي إذا وجدت لم يتأخر عنها البواقي، وإنا استغني عن عد ما علا عداها وترك السيئات بعدها؛ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . وإيتاء الز كاة هو الإعراض عن الفضول المالية، بل عن كل الموجودات، وبذل المال

الذي هو شقيق الروح لاستفتاح أبواب الفتوح.
واللام فيها للجنس أو للعهد، فينصرف إلى الكامل، كقولم : هو الرجل ، كأن ما عدا صلاة المسلمين وز كاهم ليس بصلاة وزكاة. (فإذا فعلوا ذلك): المذكور (عصموا): حغظوا (مني دماءهم وأموالمم): فلا يتعرض لهما بسبب من الأسباب.
(إلا بكق الإسلام): من قتل النغس الحرمة وترك الصلاة ومنع الز كاة بتأويل باطل
وغير ذلك.
و"الحق" لغة: مصلر: حق ذاكّ، أي ثبت، أو نعت، بمعى: الشيء الثابت، و.مععنى
نقيض الباطل. والمراد الثان؛ والإضافة لامية.
واصطلاحُا: يطلق على المكم المطابق للواقع، ويقابله الباطل، وهو يشمل الأقوال
والعقائد. والمذاهب.
وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن
المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من بجانب الـكمب، فمعنى: صدق الـكمم مطابقته الواقع، ومعنى حقيته: مطابقة الواقع إياه. والمراد بالإسام : الدين.
$1+1$ $\qquad$ شرح الثنفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
(و حسابهـم على الله تعالى")): فيما يسترون من الكفر والمعاصي على معنى: إنا نحكم بظاهر الحال والإممان القولي، ونرفع عنهم ما على الكفار و نؤاخذذهـم بـقو ق الإسلام بحسب ما يقتضيه حالهم لا بأفهم مخلصون، والله تعالى يتولى حساهــم فيثيب المنحلص و وعاقب المنافق وبيازي المستتر بفسقه أو يعفو عنه. والحساب: مصدر، كالمحاسبة وهو العد من حسبك كذا، أي كفاك؛ لأن فينه كفاية، ومعى : "حساهـم على الله": أنه يعلمهـم ما لمم وعليهـم بأن يخلق العلم الضروري في قلوهـم .معقادير أعمالمم و.ما لهم من الثواب والعقاب.



ضعفتها لكم .
أو أنه يبازيهم إذ الحساب قد جاء بمعى: الملازاة، كذا في التفسير الكبير. ولا يخغى أن الأول بماز، فيكون بمازًا من باب إطالاق السبب على المسبب لأن الحساب سبب لحصول علم الإنسان بما له وعليه، وأنه يبازيهم ، إذ الحساب سبـ سب للأخذ ألذ والإعطاء.
ومعین سُرعته: أن لا يفتقر في إحداث شيء إلى فكر وروية ومدة وعدة، ولذا ورد: ((إنه يحاسب الحلّث في مقدار عحلب شاه، أو في لحةه) . واعلم أن هذا الحديث إشارة إلى التوحيد وهو ظهور فناء الـلنق بتشعشع أنوار الحق، وله مراتب كما نبه عليه: الأولى: التو حيد النظري: إن علم بالاستدلال، أو التقليدي: إن اعتقل بمرد تصلديق المخبر الصادق و سلم القلب من الشبهة والحيرة والريبة، وهو أن يعتقد أن الله منفرد بوصف اللا الألو هية، متو حد باستحقاق العبودية، كما أشار إليه في الحديث ، به تحقن الدماء والأموال، ويتخلص من الشرك البللي في الأحوال. الثانية: التو حيد العلمي، وهو أن يصير العبد بخرو جه من غشاوة صفاتهه و خحالاصه من سخف ظلمات ذاته وانسلاخحه عن لباس الاختيار حيران في قضاء أنوار عظمة اللمبار، ولهان تحت سبحات قهر بتليات سطوات الأنوار فيعرف أن المو جود الحعيقي والمؤثر المطلق هو اللّ الواحد القهار. وأن كل ذات فر ع من نور ذاته، وكل صفة من علم وقدرة وإرادة وسمع

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي $\qquad$ 1. $Y$

وبصر عكس من أنوار صفاته، وأثر من آثار أفعاله، ومنشأه نور المراقبة وهو دون المرتبة


الوجودية ويرتفع بعض من الشرك الـلفي.
الثالثة: التوحيد الحالي، وهو أن يصير التوحيد وصفًا لازمُا لذات الموحن
 علم التوحيد كاستتار نور الكواكب في نور الشمس.
بإسفاره أضواء نور الكواكب فلما استبان الصبح أدرج ضوئه

واستغراقه في مشاهدة جمال وجود الواحد بكيث لا يظهر عند شهوده إلا ذات الواحد، ويرى التوحيد صفة الواحد لا صغته، بل يرى ذلك.
قال الجنيد: التوحيد معنى يضمحل فيه الرسوم ويندرج فيه العلوم، ويكون الله كما لم يزل ومنشأه نور المشاهدة.
وقال ابن عطاء اللذ: التوخيد: نسيان التو حيد في مشاهدة جمال الواحد، حتى قيامك
بالواحد لا بالتو حيد.
الرابعة: التو حيد الإلمي، وهو أن اللذ تعالى كان في الأزل موصوفًا بالو حدانيانية في الذات وبالأحدية في الصفات، كان الله و لم يكن معه شيء، والآن كما كان ولا ويدوم ذلك


تدع لغيره وجودًا، وفي هذا المعنى أنشد العارف الأنصاري لنعسه شعرًا:

إذ كل من وحده جاحد



ما و حد الواحد من واحد
تو حيد من ينطق عن نعته

(رواه البخاري ومسلم).
1.4 $\qquad$ شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
|الحـديث|لتاسع




الكلام على الحديث التاسع
(عن أبي هريرة عبد الرمن بن صخر طِ
 الانتهاء يترتب من حيث أنه منهي شرعُا عنهما، وعلى الأول أكثر .
 عليكم الـحج فحجوال) فقال الأقر ع بن حابس: أكل عالم عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالما

 الميتة للمضطر وشرب الخمر لإساغة اللقمة ، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.


كقوله: ((حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)،().








شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي والنهي: طلب الكف عن الفعل استعلاء. واجتنب : مطاوع جنبته الشر، إذا أبعدته عنه، وحقيقته: جعله في جانب، فيعدى إلى مفعولين فينقص المطاوعة مفعولاً، كذا في الكشاف. (وما أمرتكم به فافعلوا منه): أي: مما أمرتكم، أي: تمسكوا بي لأي واجب الطاعة. وظاهر الأمر للو جوب إلا أن تقوم قرينة تدل على الندب أو الإباحة أو التهديد.

 بالباقي أو عن غسل بعض الأعضاء أتى بالممكن، ومن و وجد بعض من ما يكا يكفيه من الماء أو التراب استعمله أو لاً، ومن وجب عليه إزالة منكرات أو أو نفقة جماعة وأمكنه البعض فعل وفروعه لا تحصى.
(فإنغا أهلك): أي صار سبب هلاكهم وأو جب العقوبة في الدنيا والآخرة. (الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلالافهم): بالرفع (على أنبيائهم)،): لأهنا قد

 والرجف والغرق في اليم والصيحة، وأبقى ديارهم وآثنارهم عبرة لمن اعتبر، وعظة لمن استبصر، وهذا فيمن يسأل تفننًا وتكلفًا.

 وإن كنت لابد مستشربًا فمن أعظم البحر تستشرب
 من غير معارضة ولا مدافعة، إذ لم يغادر شيئًا يقرب إلى الله إلا أمر به، ولا شيئًا يبعد عنه





إلا هى عن ذلك، وهي أمور لا يرشد إليها بعرد العقل، إذ العقل لإقامة رسم العبو دية، لا لإدراك رسوم اللربوبية، بل تلك أسرار له يكاشف هِ ها من الا
 "فذو العرش محمود وهذا محمد"
قال العارف السهروردي في أعلام المدى: وما مثالك أيها المبوس في قفص عالَم
 والكرسي والشمس والقمر ، ما فهم ذلك ولا اهتدى إليه، فأنت أيها المتعقل بعقلك ذلك الك الك
 مت يقال لك: رقدتك بموتك فترى عالًا ما رأيته والجنة والنار .
 عليه، وأنشد بعض المتشرعين فقال:
إلى المسجد الأقصى ليزداد سؤددا و شاهد آيات هما خلقـــــــــــه هدى

فسبحان من في الليل أسرى بعبده

و كنا كأنعم على ظهر ها ســـــــــدا
 (رواه البخاري ومسلم).

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
|الحديث|لعاشر

عن أبي هريوة هِ

 رزقناكمهّه ). ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربٌ يا رب"، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، (رمر وملبسه حوام، وغذي بالحرام، فألى

يستجاب له؟!. (رواه مسلم)(').

الكالام على الحديث العاشر
 النقائص، مقلس عن الآفات والعيوب، متصف بيميع صفات الكمالز والطيب: الحسن الجيد، مأخوذ من الطيب، وهو اسمم لـا يتطيب به، يطلق على طيب الرائحة في المنبت، والحلالال والطاهر .




 ما الفتوة؟ قال تعالى: أن ترد نفسك إليَّ طاهرة كما قِلتها طا طاهرة"، فعلم ألن ما يا ينفق في
 والأخروية، طيبًا منفقها من خباثُة النفاق والنظر إلى غير اللث، فإذا كان طيبًا في نفسه فلله
$1 . V$ $\qquad$ شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
قبول طيب عن الوسائط فيأخذه بيده وير بيه قبل أن يقع في يد الفقير، وإن كان طيبًا في
 إلى غير الله فلله قبول طيب عن الأغيار بين أصبعين من أصابع الر حمن. (وإن اللهّ تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين): يعي: لا فرق بين الرسل والألمّ ولم في

طلب الحلال واجتناب الحرام، واقتصر على الحلال اهتمانما بهـ الما

 نودوا به جميعًا حقيق بالأخذ والعمل به، كذا في الكشاف الماف
 أن الله متكلم في الأزل، وإن لم يكن ثمة مخاطب، فالحطاب علي ظاهره؛ لأنا نقول: التعلق التنحيزي في حال العدم محال بالاتفاق. والمراد بخطاب المعلوم -كما حقعه شارح المختصر--: التعلق التعقلي، وهو أن المعدو الذي علم الله أنه يو جد بشر ائط التكليف توجه عليه حكم في الأزل .ما يغهمه

ويعقله فيما لا يزال.
(كلوا من الطيبات (أ): أي: من الحلالات أو المستلذات، وقدمه على قوله: (واعملوا صالحاً): ليكون إشارة إلى أن العمل الصالِ لابد وأن يكون مسبوقًا بأكل الملالل، وهو ما يقرب العبد إلى الله فيستقيم.


إليه.
ولفظة "من" للتبعيض، صيانة لمم و كف غن الإسراف، والأمر للإباحة أو للو جوب كما لو أشرف على الملاك بجاعة، أو للندب لموافقة الضيف.

قال سهل بن عبدالله: آداب الأكل أربع: أن يكون حلالاً، وهو ما لا يعصى الله فيه.

وصافُيا، وهو ما لا ينسى اللّ فيه. وقوامًا، وهو ما يمسك النفس والعقل.

شرح اللفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
وأدبًا، وهو أن يؤدي شكر المنعم.



وتسود قلبه بأكل الحرام، فلفظة "غ" للترتيب في الو جود لا في الرتبة الوا
(يطيل السفر): منصوب بأنه صفة للرجل؛ لأنه في المعن كالنكرة، أي: يطيل السغر
يـ العبادات، كالِج والمهاد والتعلم.
(أشعث أغبر): أي: متفرق الشعر مغبر الو جه، حالان مترادفان، من فاعل يطيل، أو
متداخحلان.
(يمد يديه إلى السماء): حال من ضمير أشعث، أي: يرفعهما قائلاً: (يا رب يا رب): يعي: إن هذه الحالة دالة على غاية استحقاق الداعي للإجابة ومع هذا لا يستجاب دعاؤه فما بال غيره.
وفيه إشارة إلى أن رفع اليدين مندوب في الدعاء

 الأرزاق، ومعدن أسرار الملاقاق، ومصعد الأعمال، ومعبد العمال، وقبلة اللدعاء، وعحل

 الإجابة؛ لإيذانه بالاعتراف بألنا والن وجوده فائض عن

 .





$\qquad$ شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي (ومطعمه حوام): حال من فاعل قائلاُ وهو مصلر بمعنى المفحول. (ومشربه حرام و ملبسه حوام وغذي): بضـم العين المعجمة و كسر الذال المخففة. وين المصابيح أفا وردت مشددة، أي: يكون تغذيته وتنميته (بالحرام): فهو إشارة إلى حال ول صغره، كما أن قوله: "مطعمه" إلى حال كبره تنبيةًا على استواء حاليه. (فأى): أي: كيف ، أو من أين؟ والاستفهام للاستبعاد.
(يستجابب): الدعاء (لذلك): الرجل، أي: لكون مطعمه ومشربه وملبسه حرامًا. واللام على الأول صلة نحو واستجاب مععن: أجاب. ففيه الإيذان بأن حل المطعم والمشرب مـا تتوقف عليه الإجابة، ولذا قيل: إن للدعاء جناحين: أكل الحلالّ، وصدق المقال، لكنه في هذا الز مان لا لا


وها أملح قول الظريف:
دع المال الحرام وكن قنوعا
يقول لي البِهول بغير علم
و لم آكل حرامًا مت جوعا فلما
ثم اعلم أن طيب المطعم له خاصية غظيمة في تصفية القلب وتأكيد استعاده لقبول أنوار المعرفة، وذلك لأن بناء الأمر بعل حفظ السنة وبعانبة كل صاحب يفسد الوقت، و كل سبب يفتن القلب على صون اليد عن الحرام والشبهة، وأقله أن يكترز مما حرمه فتوى العلماء، وهو وررع العامة، ثز بمتنع عما يتطرق إليه احتمال التحريم وإن أفىت المفتي بحله، وهو ورع الصالحهن، ثح ترك ما لا بأس به مخافة ما فيه بأس، وهو ورع المتقين، ثم الـنر على ما لا يراد بتناوله القوة على طاعة اللّ أو يتطرق إلى بعض أسبابه هعصية أو كراهية، وهو ور ع الصديقين.

- (رواه مسـلم)

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
|لمديث الحاديو عشر





الكالام على الحديث الحادي عشر
(عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله): ولد ولده، كذا في الصحاح، وفي القاموس: السبط: ولد الولد، والقبيلة من اليهود. وفي النهاية: ((حسن سبط
 الأولاد، وقيل: أولاد البنات.
وي الكشاف: السبط : الحافد، وأصله: انبساط في سهولة ، يقال: شعر سبط، ورجل سبط الكفين : جواد، فكانه امتداد في الفروع.
(
الرائحة، والرزق، وبه سمي الولد ريعانًا.

ولد في نصف رمضان سنة ثلاث من المجرة، ومات سنة مُسين، وقبره بالبقيع،
 ولادته، وقتل يوم عاشوراء، سنة إحدى وستين بين الكوفة والحلة والة بألطف، كذا في المنتظم، وقال القرطي: ولد في شعبان في السنة الرابعة.
 وضـها، والفتح أشهر وأفصح، أي: اترك كا تا تشك فيه من الأقوال والأفعال أنه أنه منهي عنه أو لا، أو سنة أو بدعة، واعدل إلى ما لا تشك فيه منهما.

للزيلعي (६V/T). والمقصود: أن يبي المكلف أمره على اليقين البحت، والتحقيق الصرف، ويكون على

والريب: الشكك، أو الشك مع قُمة، كذا في النهاية. قال في الكشاف: الريب: مصدر رابي، إذا حصل فيلك الريبة، وحقيقة الريبة: قلق النفس واضطر اكها، ومنه: (اد ع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، ، فإن الشّك ريبة، وإن الصدق طمأنينة، أي: فإن كون الألمر مشكو كا فيه مُا تقلق له النفس ولا تستقر، و كونه صحيحًا صادقًا ما تطا تطمئن له وتسكن.
ريب الزمان لنوائبه المقلقة

وبلسان العارفين معناه: أنه إذا كنت صحيح الخاطر، طاهر الباطن، مراقبًا للغيب
 بنور الغراسة وصفاء القلب، فدع ما يريبك من الأغلوطات والشبهات النفسانية والشيطانية
 ترك ما يريبك مأمور به، فترك ما يريب الغير مما يصعب على أفهام العامة أولى، كما أشار

إلى ذلك الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وكرم الله وجهـئ

كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا





(رواه الترمذي): الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى، أحد الحفاظ الأعلام، لقي


جيحون، ليلة الثالث والعشرين من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. (والنسائي): منسوب إلى نساء خخراسان، ذكره في جامن المع الأصول. وهو الإمام
 ثلاث وثالثمائة. (وقال الترمذي: حديث حسن صنحيح): الصحيح: ما اتصل سنده بنقل
 أي بالصدق، قاله الخطابي. ففي قوله إشكال؛ لأن الحسن يتقاصر عن الصحيح، فالبميع بينهما بمع بين المتنافيين
وجوابه: أنهن أراد أنه روي بإسنادين، الأول يقتضي الصحة، والآخر يقتضي الـنسن. وأراد به اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه ، ذكره ابن الصلاح.

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي


مالا يعنبه)). (حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا) (1)


الكالام على الحليث الثالين عشر
(عن أبي هريرة هِ يعنيهه) ): أي: ما لا يريده ولا يكتاج إليه ولا ضرورة له له فيه ولا ينفعه ويكون عيشه بلدو نه
 هِا صالحه في نفسه بإصلاح طر في معاشه ومعاده بتحصيل الأمور التي لابد منها في الان قوام
 السعادات الأبدية والفوز بالنعم السرمدية.

 يدريك؟! لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه)). وروي أنه وئَّ قال: نعم يا رسول الله، قال: ((أد فرائض الله وكف عن محارم الله ودع الكلام فيما لا . يعنيك) .



 (TM/) (
$\qquad$ شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي قال معرو ف: مقت الله للعبد أن يراه مشتغلاً بما لا يعنيه، فإن من اشتغل .بما لا يعنيه

فاته ما يعنيه.
قال الغزالي: حد ما لا يعنيك في الكالام أن تتكلم.مما لو سكت عنه لم تأثم و لم تتضر ر حالاً ومآلاً، فإنك به مضيع زمانك ومعاسب على عمل لسانك إذ تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خحر، ولو صرفته في التفكر والدعاء ر.عا ينفتح للك من نفحات و وحه اللد تعالى ما يعظم جدواه ولو سبحت بني لك قصر في المنة، ومن قلر على أن يأخحذ كنزاً من كنوز الجلنة وأنحذ بدله مدرة كان خاسرًا ، ولقد أحسن القائل:



وإذا هممت الخوض في الباطل
واغتنم ركعتين ي ظلمة الليل

والمراد بـــ: "الحسن": الإتقان والكمال. قال الــكماء: حسن الخلّق عبارة عن تناسب الأعضاء على ما ينبغي، وحسن الحلّق عبارهة عن كو نه على حد الو سطط من غير إفراط وتفريط و حسن المعن عبارة عن كونه لا يستقبحه الشر ع وتستطيبه الحقول. والبحمال عبارة عن كاية الحسن بما يختص بنفسه أو يصل منه إلى غيره، وعلى هذا

ورد: ((إن الله بيل يحب الممال)"(1)
وحسن الإسلام: عبارة عن كماله، وهو أن تستقيم نفسه في الإذعان لأوامر اللذ والاستسالم لأحكامه وفق قضائه، وهو علامة شرح الصدر بنور الرب، ونزول السكينة على القلب.
والعناية أخص من الإرادة، وهي صفة ثابتة مغايرة للعلم، والقدرة تو جـب تخصيص
أحد المقدورين بالوقوع.
ولفظة: "من" تبعيضية أو ابتدائية.
وتقلدم الخبر لكون التركيب من باب "على التمرة مثلها زبدا".
(حلديث حسن رواه الترمذي وغيره).
(1) صحيح: أخر هه هسلم (9 (1/1) ع) (91).

الحديث الثالث عشر

، عن أبي هزة أنس بن مالك قال : (الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهه ).
(1) (رواه البخخــاري ومسلم)


الكالام على الحلديث الثالث عشر
(عن أبي حزة أنس بن مالك
 ذروة اليقين والمعرفة. وإنما همل على نفي الكمال إذ أصل الإمان وهو التصديق حاصل لمن مل يكن هـذه الصفة. (حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه()): من الطاعات والمباحات، كما جاء في رواية
( النسائي: ((من الحيم))
قال في شرح مسلم: وهذا ليس من الصعب الممتنع كما ظن، إذ القيام بذلك يكصل

 ولقد أجاد من أفاد، حيث قال:

ولا تكن من قليل الخير متشما
بادر إلى الخير يا ذا اللب مغتنمًا
فإنما يرحم الرحمن من رحــــما
وارحم بقلبك حلق الله وارعهم
(1)

(r) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (r) (Y/r).

110 $\qquad$ شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
وتعقيق ذلك: أن المؤمنين متحدون بكسب الأرواح والحقائق؛ متعددون من من حيث



 وهو نور التوحيد من عكس نور الفردانية من نور الذات.


 الخق له عن تفرقة الغير روحانيًا نفسانيًا وملكيًا وملكو تيُّا، فلا يرى غير اللّك؛ لاختفاء جميع الأشياء في نور التوحيد، كاختفاء النجوم عند إشراق الشُمس. (رواه البخاري ومسلم).

17 I 17

## | الـدليث الرابع عشثر

عن ابن مسعود (يإحدى ثلاث: الثيب الزالين، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعةه). (رواه البخاري ومسلم) (1)

## $\diamond \diamond \diamond$

## الكلام على الحلديث الرابع عشر

(عن ابن مسعود
 (مسلم): صفة مقيدة وأراد به الآتي بالسُهادتين؛ لأنه كاف في العصمة، وقد ورد

ذلك في الصحاح.
(إلا بإحدى): خصال (ثلاث): القتل والزنا والارتداد، ففصل ذلك بتعداد المتصفين
به المستو جبين للقتل لأجله ، فقال:




 .مشهد من الصحابة، فلم ينكر عليه، فكان إجماءًا.
( ( $)$
 مسنده (T

IIV $\qquad$ شرح التفتازاني على الأحاديث الأربعين للنووي والحكمة فيه أن في الزنا مفاسل من اختلاط الأنساب وتصييع الأولاد وثوب كل رجل على كل امرأة أراد بمقتضى طبعه، فيهيج الفتن والحروب بعل التشبه بالبهائم، إلى غير

زلك.
والبكر : هو المكلف غير الخصن، فإن كان حرًا فيجلد مائة ويغرب عامًا، وإن كان
رقيقًا فيجلد شمسين ويغرب ستة أشهر.
والزنا: هو البحامعة في الفرج على الحرام بغير شبهة، فيدخل فيه اللواط. (والنفس بالنفس): أي: قتل النفس قصاصًا بالنفس اليَ قتلها عدوانًا بشرط تكليفهما في الإسلام، وبرية، وهو مخصوص بولي الدم، فلو قتله غيره لزمه القصاص.
 الذين بدلوا الروح الإنساي عند شهود الجلالل الصمداي كمما قال: (من أحبني قتلته ومن


 ديته فله حياة الدر اين والبقاء برب الثقلين. (والتارك لدينه المفارق للبجماعة)) : صفة مؤ كدة، أي: الذي فارق جماعة المسلمين وخرج عن جملتهم وانمرد عن زمرگـم بالردة التي هي قطع الإسلام قَو لاًا أو فعالًا أو اعتقادًا
 أو نفي الإجماع كالروافض والخوارج، فإنه لا يقتل، وأما الصائل فهو داخحل في المفارق للجمماعة. وأما تارك الصاهة فقد استدل ههذا الحديت على أنه لا يقتل، و خالفه البحمهور؛ لقوله

-
 (r|r£0) $C$




شرح الـفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي






ويا فاعل الشر مه لا تعــــد
ومن لم يسد بالتقى مُ يسد

أيا فاعل الخير عد ثم عد

(رواه البخاري ومسلم).
$\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي الحـديث|الـخامس عشر

عن أبي هريرة مُ

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)). (رواه البخاري ومسلم) (').

الكالام على الحديث الخامس عشر

 القائل لولده: "إن كنت ابني فأطعني"، تخريضًا له على الطاعة. أو المراد: أن من كان كامل الإيمان فليأت كانا.
 المثوبة ورجاء الثواب والعقاب كلها راجعة إلى الإمان بان باليوم الآخرة، فمن لا لا يعتقده فلا يرتدع عن شر ولا يِدم على خير


 أو مباح فليمسك عنه.

 الخرس، أو لتوقفها فهو العي، والإصمات والصمت بمعناه، قاله البوهري.

شرح الثنفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
وهو أبلغ من السكوت؛ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة للتعلق له، فيقال: مال صامت. واعلم أن الصمت في وقته صفة الر جال لـا في الكالام من الآفات الثمال من حظ النفس وإظهار الامتياز من بين الأشكال، و به تظهر لمعات الطوارق وتطلق شموس الحقائق كما أن النطق في موضعه من نفائس الخصال، بل الأنفس ، ولذا قال الدقاق: من سكت عن الحق

فهو شيطان أخخرس، ولقد صدت من قال:

كالاملك حي والسكوت تجاده
فصمتلك عن غير السديد سداد تكلم وسدد ما استطغت فإنه فإن لم بحد قو لأ سديدًا تقوله (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره): بأن يعينه على ما يكتاج إليه

ويدفع عنه السوء ويڭصه بالنيل؛ لكلا يستحق الوعيل والويل.
 وإن افتقر جدلت عليه، وإن مرض عدته، فإن مات اتبعت جنازته، وإن أصابه خحير هنأته، وإن أصابه مصيبة عزيته، ولا تستطيل عليه بالبناء لتحجز عنه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرُا، ولا خترج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بغبار قدرك إلا أن تغر ذ له) ، منها: (اأتدرون ما حق المار؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حت الجار إلا من رحمه الله) ، رواه الغزالي في الأر بعين.
(ومن كان يؤ من باللّ واليوم الآخر فليكرم ضيفهه)): بطا(قة الو جهه، والكالام الطيب


لكالا يثقل عليه وعلى نفسه، و بعد الثلالةّ بعد من الصدقة، إن شاء فعل وإلا فلا. قالوا: و يشعر بأن الثلاظة ليسـت من الصدقة، فيحتمل أها واجبة لكنها تستخحف بو جو ب الز كاة، أو جعلت كالو اجبب للعناية بها، أو أراد بما بعدهما التبر ع المباح، فتزل على ثالثة مراتب: فضلى وفاضلة و مغضولة.
والضيف: يستوي فيه الواحد واللممع، ويجّوز أن يكون مصدرًا هذا. وبلسان العارفين: الحديث كأنه إشارة إلى رعاية حال الأقرب فالأقرب، فيبدأ بتكميل نفسه ويروضها بذكر الحق والصموت عن غيره لغلبات الصفات الروحانية واستيلاء سلطان اللمقيقة حتى ينسى أولاً نفسه في ذكره، وينسى ذكره في ذكره، وينسى كل ذكر في ذكر الحق.
$\qquad$ شرح اليفنازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
ثم تكميل ما هو أقرب إليه قربًا معنويًا من الجلار الذي هو في مقام السلوك قـو قريب من
 يصل إلى معام من مقامات أهل اللد فيكرمه ويز كيه ويؤ نسه بذكر المولى ويمفظه من التذلل بالحرص وأدناس مببة الدنيا لتحصيل الحياة الطبيعية.
 دنس الحديث، فانيًا عن أنانيته بكشف جلاله بشهود الحق وجماله.
(رواه البخاري ومسلم).

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
المدلديث السادس عشر

عن أبي هريرة

الكالام على الحديث السادس عشر

 زلفى.
قال الأزهري: الإيصاء والوصية مشتقة من وصيته السّيء بكذا، إذا وصلته إليه.




 يكفر، ولمذا قال: ((لا تغضب) ، ، وأصر عليه مع أن السائل يردد قوله: " "أوصني"، تعريضًا بأنه مُ يقنع بذلك، أو طلب وصية أبلغ وأنفع، فلم يزد على ذلك لـلك لعلمه بأنه لا لا وصية أبمع




 إذا هو عند السخط لم يتحلم
 إذا هو عند العسر لم يتجشم كما لا يتم الجود للمرء موسرا
$\qquad$ شُرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي

اللـديث|السابع عشر
 الله كتب الإحسان على كلى شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإلذا والذا ذبكتم فأحسنوا الذبحة؛ وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحتهه). (رواه

مسلم) (1)

الكالام على الحليث السابع عشر

 وقال المصنف في التهذيب: مات بيت المقدس وقبره بظاهر باب الرمةة إلى الآن، ومروياته: همسون حديثًا.


 والأول: إما سياسة نغسه وملكه أو أهله وإخوانه وأو لاده، أو باقي الخلق من رعيته. والثاني: إما الإمان وهو القلب أو الإسلام وهو عمل البدن، كما في حديث جاني


 يتعلق بمعاده، بأن يأي بالتكاليف على الو جه المشرو ع، ومعاشه بإصلا ح أمر نفسه وبإيصال

شرح الثفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي
النفع إلى أخحوته علميًا ومـاليًا، ودفع الضر عنهم، إما في الدنيا بأن لا يشتغل .عمقابلة الإساءة
بأخرى، وإما في الآخرة بأن يبرىئ ذمته من التبعات.
والإحسان يطلق على الإنعام، وعلى إتقان الفعل، والشيء قد يطلق على ما أمكن وجوده بالإمكان العام، فيكون أخصر من المعلوم ؛ لأن الممتّع معلو م، وهو هذا الاعتبار لا شيء، وقل يطلق على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، فهو هجذا الاعتبار أعم العام، وقد يطلق على الجوهر والعرض والقلديم والحادث والممتنع أيضًا ؛ لأنه شيء في العقل، ويصح إطالقه على الله بالاعتبارين، لكنه مخصوص بالممكن بدليل العقل.
(فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة): في كل قتل في حد أو قصاص .
(وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة): بكسر الذال، كالقتلة وهي الهيئة التي عليها القاتل
والذابح عند القتل والذبح.
(وليحد أححكم): بيان الإحسان. قال في الصحاح: إحداد الشفرة والتحديد والاستحداد مععى. (شفرته)، هي السكين العريض ، و شفرة السيف: حله.. (وليلح ذبيحتهه)): أي: ليستحد السكين ويعحل إمرارها، ويوصل إليها الراحة بأن

لا يسلن قبل البرودة، ويقطع من الحلقوم لا من القفا، كي تستريح ولا تتعذب. هذا و يف كلام بعض العارفين: الإحسان: اسم جامع بلميع أبواب اللمقائق، وهو إما إحسان في القصل، وهو إصالاحه على مقتضى العلم وإبرامه عزمًا أن يأحخذ في العمل جدًا ، أو تصفيته حالاً بأن لا يلاحظ نفسه أو في الأحوال بأن يراعي حفظها بالحضور ويسترها
 ويبعل هعرته إلى الحق سرمدًا، وأنشدل بعضهم:

ما أحسن الإحسشان مُن أحســــا فأحل ما كسب الفيّ حسن الثنا

حسن فحسببك أن تسمى محسنًا
واغنم من الذكر الحمميل أَحلــــه
(روراه مسلم)

## 

عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري وأبي عبد الرحن معاذ بن جبل رضي
 تمحها، و خحالق الناس بخلق حسن)، (رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض (1) (النسـخ: حسن صحيح)

## $\diamond \diamond \diamond$

## الكالام على الحلديث الثامن عشر

 رابعًا أو خامسًا في التحية الإسلام، كان رابعًا أو خامسًا في السلام، مات في خحلافة عثمان ونا ونا ونا ونا ونا ونا ونا ونا

 الله): بالإتيان بجميع الواجبات، والاجتناب عن الفواحش والمن وري الذين، وبه يرتقي إلى مراتب المق اليقين.
 وشرعًا: صيانة النفس عن الخظور.
واختلف في الصغائر، ولتحقيق أن لما مراتب بعضها فوق بعض من ترك المظظور، ثم المكروه، ثم المباح ما لا يعني، ثم الضرورات، ثم التبرئ عما سوى الله. وللّ در من قال:


 (

شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
(حيثما كنت): في الملوة والملأ، وفي حال النعمة والبلاء، فإن الله عالم بسرك، كما أنه مطلع على ظواهرك ، فعليك برعاية دقائق والابتعاد عن مساخطه ومناهيه، عن داود


عدو الله ولكن إذا خلوت بارزته بالمعاصي و لم تراقبه".
(وأتبع السيئة الحسنة): بأن تباشر حسنات تضاد آثارها تلك السيئات. والحسنة: ما ندب إليه الشار ع، والسيئة: ما فكى عنه، أصلها: سو يئة من سائه يسوئه


وعيدًا شديدًا، والصغيرة تقابلها.
(تمحها): أي: معح الله آثارها من القلب أو من ديوان الحفظة، ويثبت مكافا
 المظلمة، حكي عن بعضهم أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال قال: غفر لي وأحسن إلي إلا أنه حاسبي حتى طالبي بيوم كنت صائمًا فلما كان وقت الإنطار أخلـا
 فأخلذ من حسناتي مقدار أرش كسرها.

قال القاضي في تفسيره: صغائر الذنوب مكفرة بالحسنات، وكذا ما خفي من الكبائر ؛ لقوله تعالى: الحاكم فلم يسقط حدها إلا بالتوبة. تح كلامه.
وإبباع الحسنة بالسيئة فإن كانت ردة فيحبطها وإلا فلا على الأظهر.
ولا وصاه بحقوق الله وإصلاح نفسه ذكر ما يتعلق بحقوق العباد، وقال: (و خالثق الناس بخلق حسن)"): وهو بسط المحيا، وبذل الندى، وكف الأذى، وأن لا

يخاصم لشدة معرفة الله، أو إرضاء الخلق في السراء والضراء، وقال سهل : أدناه الاحتمال وترك الجمازاة والمرحمة للظا لم والاستغفار له والشفقة عليه.

والتحقيق: أنه قد لاح عند أرباب العرفان بطوالع الوحي ولوائح الوجدان أن الإنسان جوهر لطيف نورالي، شبهه بالمواهر القدسية الملكوتية، وله قوتان يكظى بكماليهما، ويشقى بسبب اختلالمما:
$\qquad$ شرح التفتازائ على الأحاديث الأربعين للنووي قوة عاقلة يدرك هِا حقائق المو جودات بأجناسها وأنواعها، وينتقل منها إلى معرفة من استقل بإبداعها.
وعاملة تدرك النافع نافعًا فيميل إليها، والضار ضرًا فيفر عنها.
 باطنة هي الخلق الحسن وهو إما تز كية النفس عن الرذائل:
 والعجب والرياء وتحليتها بالفضائل. وأمهاهًا عشرة: التوبة والحوف والز هد والو والصبر والشكر والإنحلاص والتو كل والمبة والرضا بالقضاء، وذكر الموت.
والخلق ملكة تصدر بها الأفعال عن النفس بسهولة من غير سبق رؤية، وتنقسم إلى فضيلة هي الوسط، ورذيلة وهي الإفراط والتفريط وغيرهما، وأنشد بعض المتخلقِين: حسن الفتي في حسن خلقه


فيه دلائل طيب عرقـــــــــهـه فالمسن في خلــــت الفتى (رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح).

شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي

## |لحـديث التاسح عشر

عنٍ أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي



 رفعت الأقلام وجفّت الصحف)،. (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح) (1).
 يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما وا أصابك المك لم يكن
 يسراً) (4)

## $\diamond \diamond \diamond$

## الكلام على الحديث التاسع عشر

 يومًا): يعين: أمشي خلفه، لا إنه راكب وأنا رديفه، كذا قيلر.
 فر كبها ببل من شعر ، ثُ أردفي خلفه وسار بي مليًا، ثم التفت.


> ثلاث عشرة سنة.

وقد يطلق الغلام على الشاب البالغ، كقولمم: "رأي الشيخ خير من مشهنل الغلام". وأصله من الاغتالام، أي: شدة الشبق.
(إين أعلمك كلمات): أي: نصولاً مفيدة في دفع الأوزار وجلب المنافع والآلاء، إذ قد يطلق على اللكام الكتير المرتبط كما سبق.
 في نفسه نضل تككن؛ لأن الغصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا بلا سبب.

 (احقظ اللّ): في امتتال أحكام الشر يعة وحسن المعاشرة مد مع خليقتها


 ويراعيك، فهو تلميح إلى قوله تعالى: لا لا


(إذا سألت فاسأل الله): وحده، فإن خزائن العطايا عنده ألده، ومفاتيح المواهب والما والمايا


 عليه، وفي الحديث: ((من لم يسأل الله يغضب عليه)،(1)، إذ السؤال إظهار شعار الانكسار

 (rlar) Z(raz/V) (

شـرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
والإقرار بسمة العجز والافتقار، والإفلاس والتزول عن ذروة القوة، وإلطافه إلى حضيض الاستكانة والفاقة.
(وإذا استعنت فاستعن بالله): إذ لا معين سواه ولا فاتح ولا مانح إلا هو، وكل
 كل معين لا يعين إلا بإلقاء الله الداعية في قلبه، فلابد من قطع الواسطة، إذ لا هعصية الله إلا عصمة الله، ولا قوة على طاعة اللّ إلا بتو فيق اللّ. وحذف المفعول فيها ليعم كل مسئول ومستعان. (واعلم): حث على التوجه نحو الخير الذي هو المقصود.
(أن الأمة): هي عبارة عن القرن أو الجماعة، تطلق في الشر ع على أمة الدعوة، وهي اليَ بعث إليها المبلغ فلزمها الحجة من بيب مقر ، أو عصن أو مصي مصر. وعلى أمة الإجابة وهي التي شهدت له بالبلاغ والإجابة فمنعت دمها وما ومالها واستوثقت ذمتها من مصدق صادق أو مداج منافق. وعلى أمة الاتباع، وهي التي أطاعت أمره وأنست به، واقتفت أثرهه وهي الناجية.



الإيذاء، فإنه مrكن، ولذا قيل:
ذا عفة فلعله لا يظلم الظلم من شيم النفوس فإن بتد
(على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء مل يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك): أي قدره وأثبته عليك في الذكر، وفرغ منه، يعي: وحد الله في الطب والدفع في لحوق الضر والنفع، فهو الضار النافع، ليس لأحد معه في ذلك شيء.

وفي بعض الكتب الإلمية: "وعزةي وجلالي لأقطعن أمل من يؤمل غيري، وألبسنه

 مغاتيح الغيب، وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني".
|r| $\qquad$ شرح التفتازايث على الأحاديث الأربعين للنووي

وما أحسن ما قيل:

وحسبي إلهي ونعم الو كيل
فإن الإله بكل كفيـــــــلـ

أفوض أمري إلى خحالقي
ولا أر جعن إلى غــــيره

وأورد "اللام" في جانب النفع؛ لأنه للملك و ححقيقته الاختصاص النافع ، وقولـــــه :
" (رفعت الأقالم): أي: تركت وتمت كتابة ما كان وما يكون، كمما قد ورد في جامع

(1) (1) ما كان وما يكو نان
 أو درة فنظر إليها فذابت)" (r) ، و ((أول ما خلق الله نوري أو دوحي)" (r) ، و "(أول ما
 وما نقل عن السلف: "أول ما خلق الله ملك كروبي"؟
فابلمواب ما أفاده بعض العارفين: من أن الأسماء مختلفة والمسمى واحد، وهو الروح الحمدي؛ لأنه باعتبار كو نه درة صدف الوجود سمي جو هرة ودرة، وباعتبار نورانيته سمي: نورًا، وباعتبار وفور علمه سمي: عقلا"، إذ قال له : (أأقبل إلى الدنيا رحمة للعالمين)) ، فأقبل، ثم قال له : ((ادبر)" ، أي: ارجع إلى ربك، فرجع إلى المعراج، ثح قال: "وعزتي وجلالي، ما



(rovvr)
.
.

 انظر كشف الخفاء (TV0/1)، فتح الباري (Yへ/ (Y).

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
 الشريعة، "وبك" أي: بشفاعتك "أعطي الدر جات العالية، وبك أعاقب الكافرين وبك أثيب المؤ منين".

وباعتبار جريان الأمور وفق متابعته والاقتداء به سمي : قلمًا، وباع اعتبار مكار مظهريته
للعلو م: لوحًا. و باعتبار غلبات الصفات الملكية: ملكًُا كرو بيًا.
(و جفت الصحفش)،): أي كتابة ما زبر في اللوح وفرغ منها، يقال: جف الثوب
وغيره يمفف بالكسر جفافًا: إذا ابتل ثم جفى، وفيه نداوة.
وهو كناية عن جريان القلم بالمقادير وإمضائها وعدم إمكان تغيرها، والفراغ من
المقادير
 نقول: المو والإثبات مُا جفت به الصحف أيضًا، كذا في تفسير القاضي؛ لأن القضاء قسمان: مبرم، ومعلق.

وقيل: عند الله كتابان:
1- اللوح الهفوظ، وهو لا يتغير.
r - r والذي يكتبه الملك على الخلق، وهو معل المو والإثبات.
فالحديث أصل في رعاية حقوق الله وقوة اليقين به وتفويض الأمور إليه، والرضا بقدره، وما أملح قول الناصح:

كما أن رضيت بما لي لديك
إلمي فوضت أمري إليـــك
فذاك يقينًا يســــــير عليــك
فوفق إليّ الخير يا ســـيدي
(رواه التر مذي وقال: حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الثرمذي: (ااحفظ الله تجده أمامك، تعر ف إلى الله في الرخاء): أي تحبب إليه بعفظ أحكامه، ذكره المصنف؛ لأن المعرفة سبب للمحبة، وقيل: اجعله يعرفك بطاعته والعمل فيما أولاك من نعمته.

irw $\qquad$ شرح الثفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي (يعرفك): يبازيك ويمدك (في الشدة، واعلم أن ما أخطأك): أي جاوز عنك من النعمة والرخاء أو الشدة والبال(ء، والخطأ : العدول عن الحههة. (لم يكن ليصيبلك): أي: محال أن يصيبك، وفيه مبالغة من وجوه من حيث دخول اللام المؤ كده للنفي على الخبر، وتسليط النفي على الكينونة وسر ايته في الخبر. (و ما أصابكك لم يكن ليخطئك): فيه الحـث على التو كل والرضا و نفي الحول والقوة عنه، إذ ما من حادثة من سعادة و شقاوة وعسر ويسر و خير وشر ونفع وضر وأجل ورز وت إلا و يتعلق بقدر الله وقضائه قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسسين ألف سنة ، جرى قلم ونم القضاء.ما يكون. فسيان التحرك والسكون، فيجب الشكر في حال السراء والصسر في حال ول

الضراء.
روي: (إان أول شيء خلقه الله القلم من نور واحد بيمينه و كلتا يلديه يمين، والقلم مسيرة ثمسـمائة عام، واللوح مثله من درة بيضاء، فقال للقلم: ابر ، فجرى بعا هو كائن إلى يوم القيامة برها وفاجرها، ورطبها ويابسها(1) واللوح العفوظ مو موضو ع في جبهة إسرافيل، أو في يمين العرش، ينظر الله إليه في كل يوم وليلة ثلاثمائة وستين لحظة، يكيي

- (r) ()
(واعلم أن النصر): على الأعداء (مع الصبر): على نكايتهم و سائر المكاره. (وأن الفرج مع الكرب): الفرج: الخروج من الغمه والكرب : الغم الذي يأخذ
(r) ${ }^{\text {(r) }}$ وفيه إشارة إلى أن الله إذا أراد أن يفتح لعبده بابًا من فضله ابتلاه بشيء من بالئه، ثم يخصه بنعمة من نعمائه، وما رأيت شيئًا من الامتحان إلا ورأيت ألا لطائف بره وسعًا لطريق عمبتهم وزيادة لمودفَم. والـكمةة في ذلك أن يعرف قدر النعمة،
 القرطي من حديث الضحاك عن ابن عباس، انظر تفسير القرطي (Y) (Y)


 (r) وذكره ابن منظور في لسان العرب (VI)/ (V)، مادة/ كرب.
\& وشرف الكرامة، فبمرارة الفراق يعرف حلاوة الوصال، وبشرارة المجران يدرك راحراحة العرفان، وبالنقطة السو داء في وجهه الحسناء يعلم قدر الحسن والبهاء، فعلى المؤمن إذا لحقـه
 ما لا يهمل أمره، ولا يضيع حقه، ولذلك قال: (وإن كع العسر يسرُّله): وقد وقعت الآية في القرآن مكرزة، ليعلم أنه لا يو جد



 للماهية اليت تحصل بوجود فرد منها، وقد نظم الشاعر هذا المعئ بقوله.

فإن قلت: النصر والفرح واليسر بعد الصبر والكرب والعسر؛ لأهنما يتواردان على الحل بالتناوب فما معى الاصطحاب المستفاد من "مع"؟ فالمواب: أن المقصود المبالغة في متعاقبة أحذهما الآخر واتصاله به، حتى جعله كالمقارن له، وزيادة في التسلية والتنفيس وجعلها بععى "بعل" من ضيق العطن. واليسر: السهولة، ومنه اليسار للغي؛ لأنه يتسهل به الأمور، واليد اليسرى لبقائها على اليسرة أو لأن الأمور تتسهل بمعاونتها لليمنى. والعسر : نقيضه، وين الصحاح كل ثنالتي أوله مضموم وأو سطهَ سَاكن فمن العرب
. من يثقله، ومنهم من يَففه (1)


## 


 ( $1 \mathrm{~A} / 1 /$ )
$\qquad$

الحلديث العشرورــ


تستح فاصنع ما شئت).. (رواه البخاري) (1) "

الكالام على الحلديث العشرين
لم يتعرض المصنف للفظ الحديث من هنا إلى آخره.
(عن أبي سعيد عقبة بن عامر الأنصاري البدري): شهد العقبة الثانية مع السبعين
 جامع الأصول عن البخاري وغيره، سكن الكوفة ومات في خلا بلافة علي، وهي من يوم


رمضان سنة أربعين، ومروياته: مائة حديث وحديثان . (居
 تقدير القول الراجح إلى "ما" عخذوف، وفاعل أدرك "الناس"، أو ضمير يعود إله "ما " و"الناس" مغعول .
(من كلام النبوة الأولى): أضافه إليهم إعلامًا بأن الحياء من قَضايا النبوة ونتائج
 إليه.

 فإن معناه: إذا أنت لم تستح من صنع أمر فذلك دليل على جواز ارتكابه وصنعه.

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
ثح قال: وعلى هذا هدار الإسلام وتو حيهه: أن أفعال العباد: إما أن يستحى منها أو

فالأول : يشمل الحرام والملكروه وتركهما هو المشروع •
والثاب: يشمل الو اجب والمندوب والمباح
وفعلهما مشرو ع في الأولين جائز في الثالث، فعلى هذا يتضمن الحديـت الأحكام

أو للتهديد، كما في قوله تعالى: :
منك الحياء فافعل ما شئت، فإن الله يبازيك عليه، ويكون هذا تعظيمًا لأمر الحياء و تبيينًا لمو ضعه عند فقله.

واختلف في حده ، قال الحلكماء: هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يالام به مأخحوذ من الحياة، يقال: حي الرجل، أي صار معروف الحياة، فكان المستحيي بسبب الحياء معروف الحياة، فإطالقه على الله بماز مرسل، والعلاقة: اللزوم، أو استعارة تثيلية شبه ترك بتخنب العبد بترك كن يترك رد المحتاج إليه حياء منه. وقال المنيل: الحياء رؤ ية الآلاء ورؤية التقصير، فتولد من بينهما حالة تسمى: الحياء.

وقال ذو النون: اللمياء و جود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك.
وقال الدقاق: هو ترك الدعوى بين يدي المولى.
وأنشند بعض أهل التقوى:

و لم تستححي فاصنع ما تشاء
وي الدنيا إذا ذهب الحيـــاء

إذا لم تخش عاقبة الليـــالي فلا والله ما في العيش خير

والتحقيق: أن الحياء ينشأ من علم القلب بأن الله رقيب عليه، فيحفظ ظاهره وباطنه من مخالفة أحكامه، و يستقبح ما صدر من هفواته ويتحمل أنواع البالاء في نظره نشيطاً ولا يشتكي إلى غيره، فإذا ترقى عن ذلك وتحقق أن اللّ أقر ب الأشياء إليه بلا ريب استحيا من
 مستلذًا برو ع أنس المللك الغفار، حتى يطلع عليه طو الع أنوار التو حيد، ويلمع في سره بوارق أسرار التفريل، فيستحيي من شهوده مشهلده فانيًا عن اللُلق، باقيًا مع الحقّ.
irv شرح النفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي قال العارف السهروردي: اللياء: إطراق الروح إجلالاً لعظيم الجلالل، ومن هذا

 من العمل .
قال في الكشتاف: كل عامل لا يسمى صانعًا ولا كل عمل يسمى صنعة حتي يتمكن فيه ويتدرب، ولذا قيل: إن الصناعة صنعة نفسانية راسخة يقتدر هِا على استعمال مو ضوعات ما نو غرض من الأغراض، على وجه البصيرة بحسب الإمكان: فإن الفعل : ما ظهر من الشيء حيوانًا وغيره بقصد وعلم وإجادة وغيرها. والعمل: ما صدر من الحيوان قصدًا وعلمًا . والصنع: ما كان من الإنسان بإجادة. (رواه البخاري).


شـرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي $\qquad$ irs

 رسول اللهُ قل لي في الإسلام قولاًٌ لا أسأل عنه أحداً غيرك، قال: (رقل: آمنت بالله

ثم استقم). (رواه مسلم) (1)


الكاملام على المديث المادي والعشرين
(عن أبي عمرو -وقيل: أبي عمرة- سفيان بن عبداللهُ طَهُهُ): كان ثُقفيًا عاملُ لعمر
على الطائف، ومروياته شمسة أحاديث.
(قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام): أي فيما يكمل به الإسلامَ يراعى به حقو قه، ويستدل به على توابعه.
(قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك): أي: قولاُ كافيًا لا أحتاج فيه إلِ سؤال غيرك.
ويج رواية "بعدك" أي: بعد سؤاللك هذا.
(قال: (رقل: آمنت باللّ ثُ استقم) ): هذا من جوامع الكلم الشامل لأصول الإسلام
اليَ هي التوحيد والطاعة.
فالتوحيد حاصل بقوله: "آمنت بالله"، والطاعة بأنواعها مندر جة تحت قوله: "ثم
 القلوب والأبدان من الإمعان والإسلام والإحسان، إذ لا تصل الاستقامة ما مع شيء من الاعوجاج.
(1) صحيح: أخر جه هسلم (1)/(Y)(Y).

1ヶq $\qquad$ شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي أو تقول: "آمنت باللّ" شامل للإتيان بكل مأمور، والانتهاء عن جميع المعاصي. وقوله: (اثم استقم) محمول على الثبات فيها، ولصعوبة أمر الاستقامة قال عليه الصلاة
 جامعة بحميع أنواع التكاليف.

وقالت الصوفية: لأن الدعوة إلى الله تعالل مع كون المدعو على الصراط المستقيم أمر
صعب لا يمكن إلا إذا كان الداعي على بصيرة، يرى أنه يدعوه من اسم إلى اسم. ولفظة "ثم" مستعارة للتراخي الرتبي؛ لأن الاستقامة أفضل من قوله: "آمنت باللد" لشمولما العقائد والأعمال والأخلاق، ذكره الز مخشري، والإمام. وهي لغة: ضد الاعوجاج، أي: الاستواء على جهة الانتصاب. وتنقسّم إلى : استقامة العمل، وهو الاقتصاد فيه غير متعد عن فـج السنة، ولا متجاوز عن حد الإخلاص إلى الرياء ورجاء العوض، وطلب الغرض.

واستقامة القّلب، وهي الثبات على الصواب.
وعند المققين: هي استواء القصد في السير إل الله، وثبات جميع القوى على حدودها
-بالأمر والنهي
وهو دون الاستقامة في السير في الله؛ لأن هذه في الطريق والسلوك إليه بأحدية
الطريق المستقيم.
وأما السير في اللذ: فهو الاتصاف بصفاته.






شرح التفنازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
والأولى للمريدين. والثانية للمتو سطين.
واستقامة الروح: وهي الثبات على الحق.
واستقامة المر: وهي الثبات على الحقيقة.
قال القشيري: الاستقامة درجة ها كمال الأمور وتمامها، و بو جودها حصول الخيرات
ونظامها، ومن مُ يكن مستقيمًا ضاع سعيه و خاب جديه، وأنشد:

 إذا أفشيت سرك ضيق صدر

وإن أخحلصت يومًا في فعــال
وقال العارف أبو أروز: هـان العاشق معنى الحديث أنه إذا وقفت بالتوحيد ورؤية جلال قدمه دار مع الحق حيث دار، إما قضاء وإما رضاء، ولا تتر ل عن مقام الرضا إلم الم فترة

النفس والموى.
(رواه مسلم).
$\qquad$

عن أبي عبد الله جابر بن عبد اللهُ الأنصاري رضي اللهُ عنهـا: أن ر رجلاً سأل
 الحلال وحرّمت الحرام ، ولم أزد على ذلك شيئاً، أدخل الجمنة ؟ قال: (انعم)،. (رواه

- مسلم) (1)
$\diamond \diamond \diamond$
الكالام على المديث الثالي والعشرين
(عن أبي عبد الله جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما): كان هو وأبوه من

 وتسعون سنة، ومروياته: ألف وثمسمائة وتسعون.
(أن رجلا): هو النعمان بن قوقل المز رجي.

 اللعمّ، والعلم سبب لصحة اللخبر عنه، فأطلق السبب وأريد المسبب البعيد، فهي من رؤية الباصرة.

أو لأن العلم ها و سيلة إلى صحة الخبر، فأطلق السبب وأريد المسبب القر المريب، فححيئذ تكون من رؤية البصيرة فتأمل فإن الوجهين ذكرهيا هما في الكشثاف : أحدهما في سور رة البقرة، والآخر في سورة العلق، وتوجيهه : ما ذكرناه.
(1) صحيح: أخرته مسلم (1) (10) (10).

شرح الثنفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
والاستفهام فيه .معىى الأمر؛ لأنه للتقرير المستلزم لطلب الخبر ، وقد ورد في التزيل: .
(إذا صليت المكتوبات): اللام للجنس، تدخحل على الحمع وعلى المفرد، والفرق بينهما أن الأولى تصلح أن يزاد هـا كل أفراده، وأن يراد هها البعض لا إلى الواحد، بل إلى أقل الجمع.
والثانية: تصلح أن يراد هـا الكل والبعض حتى الو احد. (وصمـت رمضان وأحللت الحلالو وحرمت الحرام ومل أزد على ذلك): المذكور (شيئًا): من العبادات لم يذكر الز كاة والحج؛ لأنه لم يبب عليه لعلم استطاعته، وهو من الختصار الرواة .

أو قوله: (احرمت الحوام)، يتناوله؛ لأن ترك الفريضة من جملة المرمات.
(أدخل الجلنة): همزة الاستفهام فيه مقدرة.
(قال : ((نعم))): الجلنة لغة : البستان من النخل والشجر المتكاثف بالتفاف أغصاهاه، فعلة ، من جنه: إذا ستره، كأفنا سترة واحلدة لالتفاف الأشجار و التركيب دائر على معى الستر نغو : "جن الرجل، و جن الليل" وابلخنة ثلاث.

وشرعًا: اسم لدار الثواب كله ، وهي مشتملة على جنان كثيرة هرتبة على مر اتب بحسب الاستحقاق، وهي جارية على كـج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام، كالرسول. فإن قلت: ظاهر الحديث يقتضي أن الأعمال الصالحـة أسباب دخول الجنة؛ لأن تعليق
 عمله) قالوا: ولا أنت يا رسول اللّ؟ قال: ((ولا أنا، إلا أن يتغمدلي الله برحمته)) (1" ، فما التوفيق بينهما؟

فجو ابه: أن دخول الجنة ليس إلا بمحض رحمة الله، وأما اختالف مر اتبها وتفاوت درجاها فبحسب العمل، لكن لابد للعبد أن يستعد لفضله، و ذلك بالعمل كما قال:
 ( (TMTY)
$1 ६$ $\qquad$ شُرح الففتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي

"من ظن أنه بدون المهِد يصل فهو متمن، ومن ظن أنه بيذل ابلِهد يصل فهو متعن". وعن الحسن: (ايقول اللذ يو م القيامة: جوزوا بعفوي وادخلوا الجنة برحميَ واقتسموها بأعمالكمب".
 أجود برحميت على من يبخل بطاعي"، نتله في الكشاف. وللّ در من قال:
أو يكون اللقاء مبغاه من أراد الجلنان مـــأواه
للإله القدـم مــــو لاه
فليكن عاملاُ بلا كسل
(رواه مسلم. ومعنى: حرمت الحرام: اجتنبته، ومعنى: أحللت الحلال: فعلته معتقدًا حله): لو قال : اعتقدت حله لكان أولى، والهُ أعلم. وإنا أوله لامتناع إجر ائه على الحقيقة، فيكون بحازًا من باب إطلاق الملزوم وإرادة

اللازم.

ـــ

## الحـديث الثالث والعشرورـن



 لك أو عليك. كل الناس يغدو؛ فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها)،. . (ر) (رواه مسلم)

## $\diamond \diamond \diamond$

## الكلام على الحليث الثالث والعشرين

(عن أبي مالك المارث بن عاصم الأشعري): وي جامع الأصول: كعب بن عاصم،
 قال ابن المدي: أبو مالك هو ألك الصواب، مات في خلا
 الحجة سنة ثلاث وعشر ين.

 والخبث. ويفتحان إذا أريد بكما الاسم، أي: ما يتطهر به.


 عن الحدث الأكبر والأصغر في البدن والملبوس ومكان الصلاة.
$1 \leqslant 0$ $\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
(شطر الإيمان): أي الصاله، كقوله تعالى : [ شطرها لأن صسة الصالاة بالأر كان وهي أحد الشطرين و بالشرائط، وهي الشطر الآخر. ولا كان أظهر ها وأكثرها أفعالاً هي الطهارة، جعلت كالشانرو ها كلها كلها أو شطرًا على

الاتساع.
وقيل: المراد : التصديق، ومعناه: أن ثوابه ينتهي إلى نصف الإيمان. وقالت الصو فية: الطهور تز كية النغس وتخليتها عن الرذائل والأخلاق الزائغة وهي نصف الإممان إذ النصف الآخر التحلية بالفضائل والاعتقادات الحمّة والتخلية مقدمة على

التحلية.
قال بخم المشايخ : الروح القدسية دست في التراب واللاء خحلق مزيلًا له، فإذا استعمل في الطهارتين غسل التراب عن وجه الروح ويخففه عن الأثقال الترابية، وإذا داوم على الطهارة أو شلك أن يتالألأ فيه الأنوار الربانية من طريق العكس، ثم ينعكس منه إلى مرآة الخيال، فيرى ذلك بعين قلبه.
قال الغزالي: للطهارة مراتب من تطهير الظاهر عن الحدث والخبثب، ثم تطهير الموارح عن الحرائم، ثم تطهير القلب عن الأخحلاق المذمو مة، ثم تطهير السر عما سوى الله. (والحمد لله): أي: التلفظ به.
(تملأ الميز ان): أي: بعظم خحرها ووفور ثواها لو قدرت أَجسامًا لمأكت كفة الميزان. فإن قلت: كيف توزن الأعمال، وهي أعراض مستخيلة البقاء، وكذا الأعراض لا

توصف بالثقل والخفة؟
فالجواب: أن نصوص الثرع تظاهرت على وزن الأعمال وثشل الموازين و خفتها. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما : "إن للميزان لسانًا و كفتين، إحداهما بالمشرق، والأخخرى بالمغرب، تكتب حسناته في صحيفة، وتوضع في كفة وتكتب في صحيفة سيئاته، وتوضع في الأخرى" (1) ، فوجب القبول وترك ولم الاعتراض بسبب قصور (1) لم أجده، وقال القرطي: وخرج اللالكائي قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل اللقَلِّلّْل، وقيل: للميزان


شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
 المقيد بعقله ليس له مقدار على أنه ورد وزن الصحا الصحائف أيضًا قال الغزالي: النفس بذاكّا مهيأة لأن ينكشف لما ولا حقائق الأمور ، لكن تعلقها بالجسد مانع من ذلك، فإذا انكشف الغطاء بالموت فعرف أن أعماله مؤثرة في تعريبه من اللّ

 الميزان: ما يتميز به الز يادة عن النقصان.
 والمسطرة لمقادير الشعر، فلتقر ييه إلى أفهام البليد والمليد مثل بعا أر الميد.
 وفائدة التنبيه : على غاية الاحتياط والتحفظ في النتل، والأول بالتاء المثناة من فوق، ، وفاعله ضمير المؤنتين الغائبتين. والثاني بالتاء الفوقية أيضًا، وفاعله ضمير الجملة، وقيل بالتذكير أيضًا على إرادة

النوعين من الكلام، ومعناه: لو قدر ثواجمها جسمًا لملأ.
(ما بين السماء والأرض): والمقصود: التنبيه على كثرة الثواب.
والحكمة فيه : أن "سبخان الله" يدل على أنه مقدس ذاته وصفاته وأفعاله عما لا يليق بعلو جلاله أزلأ وأبدًا .

 بالا غاية.

وقوله: "تقلأ" من قولمم: ملأ الإناء معلأ، بفتح اللام فهو مكلوء لا من مليء بالكسر الكسر، أي: امتلأ فهو ملاَن، إذ هو لازم، ذكره الز الز الشنري في المقدمة. وجاء ملأ الوعاء بالفتح فهو ملآن، قاله المطرزي.
(والصلاة نور): أي: أها تمنع عن المعاصي وتنهى عن الفحشاء، وتُدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء ويهتدى به.
 الخقائق لفراغ القلب فيها وإقباله على الله أو هو منور وجه المصلي في الدارين. والئلور والنور ضوء النار وكل نير. كذا في الكشاف. أو الظاهر بنفسه: المظهر لغيره، قاله الغزالي.
وهو إما معقول بعين البصيرة من الأمور الإلمية أو مسوس بالير بالبصر من الأمور الحسية،

(والصدقة برهان): على صحة إعان المتصدق وحجة عند الحساب، فإن العبد إذا


 وبعضهم أمسك قدر ما ما يدفع به اللـاجات، وبعضهم اقتصر على المواب واب والأفضل فيها الإسرار والحذر من المن بأن يرى نفسه مسنتًا يتوقع الشنكر والإنخراج من الأطيب والإعطاء

(والصبر ضياء): أي: الصبر المبوب في الشُرى

والصبر لغة : الحبس، وصف به اللها العذابه. واصطلاحَا: قوة مقاومة الآلام والأهوال.



 الباقي، فصد العقل عن خلاف الشر ع هو الصبر.
وهو إما بدني فعلاُ، كتعاطي الأعمال الشاقة. أو انفعالاً، كالثبات على الآلام. أو نفساي؛ وهو منع النفس عن معتضيات الطبع.

شُرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
فإن كان عن شهوة البطن والفر ج فهو العفة، وإن كان عن المكاره ففي المصائب بأن



 قناعة. وعلى هذا تم كلاهم.
فعلم منه: أن الصبر يين عليه أر كان الإمعان والإسلام، وأحكمت عليه قواء



فكيف إذا ما لم يكن عنه مذ مذه

وفي كلام العارفين: إشارة إلم أن للصبر أقسامًا من:

 عالًا بأنه لا حول ولا قوة إلا باللّ، نص عليه في المنازل. وذكر القاشاي أنه فوق جميع الأقسام؛ لِصوله بالبقاء بعد الفناء.
 والاختيار، ويرى أن المتصرف فيه وفي الكل والمصرف للأمر هو الحق، فيصبر على أحكامه مع مكابدة الآلام.
والصبر في اللّ، والصبر مع الله، وهو لأهل الهضور والمثّاهدة.
 لا سمعه التبلي شهت شقهة فخر مغتيّبًا عليه، وأنشد يقول:

وخوف الفراق يورث ضرا
مر فصاح الخب للصبر صبرا

إن صوت الحب من ألم الشوق
صابر الصبر فاستغاث به الصبر وتعقيق المقام يطلب من العوارف.
$1 \& 9$ $\qquad$ شرح الثنفازالي على الأحاديث الأربعين للنووي (والقر آن حجة لك): أي: إن تلوته وعملت بمقتضاه يشهل لك ويصير حجتك في دفع الزبانية وينجيك من سائر العقبات في القيامة. قال السهروردي: المقصد الأقصى من البماهدة المعاينة والمشاهدة، فإذا أكثر العبد من التلاوة وذكر الكلمة واجتهد في مواطأة القلب مع اللسان حت تصير متأصلة في القلب، مزيلة لحليث النفس يتنور القلب إلى القالب، فيتزين بمحاسن الأعمال، ويصير الذكر ذكر الذات، وهذا هو المشاهلة.
 اللمهالك. ففيه إشارة إلى أن القر آن سبب الوصول إلى أعالي الدر جات أو أسافل اللر كات. قال الـطابي: جاء في الأثر: "إن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فمن استو في جميعها استولى على أعالي درج الجنة". قال المققون: استيفاء جميع آي القر آن هو أن يتخلق بأخحلاقه وصفاته، بل بأخلاق

الله، فإن لقلقة اللسان لا تنفع.
(كل الناس يغدو): جملة مستأنفة كأنه قيل: قل تبين من هذا الرشل من الغي، فما حال الناس بعد ذلك، فقال: كل ناس يصبح ويسعى مبكرًا، والغدو : سير أول النهار، ضـ الرواح، مأخوذ من الغدوه، وهو ما بين الصبح وطلو ع الشمس.
 وهو بعاز، أي: يصرف نفسه في الأغراض اليي يتو خاها من الخير والشر . (فمعتقها): خبر بعد خبر، أو بدل من قوله: "فبائع نفسه"، والفاء سببية. (أو موبقهاه): عطف عليه، أي من يسعى في فكالك رقبته باتباع أوامر الشر ع
 فيتبع النفس والشيطان والموى فيهلكها فيكون للأول خحر الدارين والأمان، وللثاي الهلاك والخسر ان. فالواجب على العبد مخالفة النفس الداعية إلى المهاللك المعينة للأعداء المغمو سة في البلاء، المستهمة بأصناف الأسو اء المتبعة للأهواء، الغالبة على العلم و الحقل فلا يسلم منها إلا الأنبياء والصديقون، فلا شيء ألمبه
 الله من الهوى)

ــرح الـفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي

 دفنت النفس تحت الثرى وصل القلب إلى العرش.
وقال الواسطي: النفس صنم والنظر إليها عبادة.

أمات قلبه يلف في كفن اللعنة ويدفن في أرض العقوبة والحرمان، وقد أنشّد بعض أهل الإتقان:

فدع الفضائل واشتغل بالانتها

حفظ المواس من الذنوب فريضة
(رواه مسلم).

101 $\qquad$ شرح الكفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي

الحديث الرابع والعشروـت




أطعمته؛ فاستطعموين أطعمكم.
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتله؛ فاستكسوين أكسكم.




رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي أكي شئكاً

رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيبئا.
يا عبادي لو أن أوّلكم وآخر كم وإنسكم وجنّكم قا قامو فسألوي؛؛ فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر .

فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسهه). (رواه مسلم) (' (1)

الكالام على الحديث الرابع والعشرين
 هذا حديث قدسي. والفرق بينه وبين القرآن: أنه اللفط المزل للإعجاز . والقدسي: أخبر

شرح الثفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
 معحزًا ولا متواترًا كالقر آن.

قال الطيبـي: فضّل القر آن على الحديث القدسي: أنه نص إلهي في الدر جة الثانية،
وإن كان من غير واسطة الملك غالبًا؛ لأن المنظور فيه المعى دون اللفظ.
وفي التتزيل: اللفظ والمعن منظوران، فعلم منها مرتبة بقية الأحاديث. (أنه قال: ((يا عبادي): الخطاب مع الثقلين لاختصاصهم بالثكليف وتعاقب التقوى

والفجور.
قال القاضي: ويموز أن يكون شاملاُ للملك، وفيه تأمل لأذهم ليسوا من أهل الطعام
والكسوة، ولا من أهل الضلال و تقدير ها فيهم بعيل.
(إلي حومت الظلم على نفسي): أي: تقدس نفسي عنه، فهو مستحيل في حقه؛ لأنه بماوزة الحمد والتصرف في ملك الغير، و كالهما محال، و كيف بياوز حلًا وليس فوقه شيء، وكيف يتصرف في ملك الغير والعا لم كله ملكه.
قال المصنف: ولو فسر الظلم بوضع الشيء في غير موضعه لكان أولى كما اشتهر عن علي كرم الله وجهه.

والتحريم لغة: المنع، شبه تزيهه عن الظلم باحتراز المكلف عما فى الله واستعار له التحريع، ثم اشتق منه الفعل، فيكو ن استعارة تبعية والنفس ذات الشيء و حقيقته. ثم قيل : للقلب نفس لأن النفس به، وللروح نفس وللدم نفس؛ لأن قوامها به وللماء نفس لفرط حاجتها إليه فلا يطلق على الله إلا على سبيل المشاكلة. فإن قلت: قد نفى الله الظلم عن نفسه بقوله: :


فالجواب أن يقال: صغات اللذ بلغت غاية الكمال وهاية البلالول فلو اتصف بالظلم لكان عظيمًا، فنفاه عن حد عظمه لو كان ثابتًا. أو أراد نفي نفس الظلم، لكن القليل منه بالنسبة إلى رحمته الذاتية كثير، فلذا عبر بلفظ المبالغة.
(و جعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا): أي: فلا تتظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضًا.

إذ الظا لم يحط عن رتبة النبوة
 بعد حين". وعن نظر الخلائق: "جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء

 يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء لاء


حكي: أن الأمير نوحًا لا وضع الخراج على أهل سمرقند بعث بريدًا إلى أميرها فأحضر الأئمة والمشايخ وأعيان البلد وقرأ عليهم الكتابه، فقال الـو الفقيه أبو منصور الماتر يدي للبريد: قد أديت رسالة الأمير فاردد إليه المُواب وقل له : زدنا ظلمًا حتى نزيد في دعاء
 بغى ولبغي ســـهام تنتظــــر أتـر أته من أيدي المنايا والقـــــر يرمين عن قوس لما الليل وتر سهام أيدي القانتات في السحر
(يا عبادي): كرر النداء زيادة لتشريفهم وتعظيمهمه ولذا أضافهم إلى نفسه وتنبيهًا على فخامة ما بعذه، وجمعه لإِادة الاستغراق.
(كلكم ضال): أي: من شأنكم و جبلتكم الضلالة، كما ورد: (إإن الله خلق الخلق في ظلمة الطبيعة، فألقى عليهم من نوره) أي: في ظلمة الطبيعة من الميل إلى الشهوات





 ماجه (

$$
\cdot(\lambda \cdot r \cdot) \tau
$$

شر ح الفتتازاني على الأحاديث الأربعين للنووي
((استقيموا ولن تحصوا)" (1) ، وله عرض عريض فأدناه أصغر الصغائر لقوله:
 أكبر الكبائر.
(إلا من هديته): بتنوير قلبه وشرح صدره، وتصفيته واليته واستعداده عما ينافي قبول الحن من ظلمات الشرك والشكوك والشبه والموى، فينبت فيه شجر التصديق بما جاء جاءه من أصول
 مراتب كما سلف بعضها فوق بصض.
(قاستهلوني أهدكم): فيه دليل على أن المهتدي من هداه الهُ وبإرادته اهتدى وأن

 فإن قلت: الـططاب إذا كان مع الككفار فلا إشكال وأما إذا كال المان مع المهتدين المؤمنين فالؤومن مهتد فطلبه المداية طلب لتحصيل الماصل
فجوابه: أن المراد طلب المزيد كما في قوله: [






 سائل فلا يكون طلبها تحصيلاُ للحاصل.



 مستعدة لفيضان نور الله ومهيأة للتحلي فيه، ومن نفس مائلة إلى الملود في الألأرض



 ويحصل منها المياء والرفق والصبر والقناعة والورع والسخاء وانـي
 كبر النفس والثلم والسكون والتواضع والحمية والرقة.



 الأخلاق ليهتدي إلى سعادة الدارين ورفيا ونعة المّرلتين.











 اللدودة تقول: "سبحان من يراني ويسمع كالمي ويعلم مكاني ويذكرين ولا ينساني".

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
(فاستطعموي أطعمكم): بتفتيح أبواب المرام، وتسهيل أبواب الانتظام، فلا يبوز
إبطال حكمة الله برفع وسائط الأرزاق والاتكال بسعة نعمة الرب الرزاق. روي: أن بعض العارفين بلغ من زهده أن فارق الناس وخرج من الأمصار ونار وقال: لا
 فقال: يا رب، إن أحببتي فأتني برزقي الذي قسمت لي وإلا فاقبضين إليك، فألهمه اللذ:

 أنه إن أرزق العباد بأيدي العباد أحب إليّ من أن أرزقهـم بيد القدرة".
فإن قلت: إطعامه عام للجميع بمقتضى لطفه وبره بعباده، فما وجه الاستئناء؟ فالجواب: إن المراد بالإطعام بسط الرزق والاخ إلانصاص

 الرزق لأحد وقبضه لغيره، فالعمو مبلنس الإطعام، والرزق والخصوص (يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوين أكسكم): ولا كان الان الاحتياج إلى الطعام واللباس أشد، إذ لا مندو حة عنهما ولا بلاء للحيوان بان بدوهما تعرض همها، بل هما أصل في أمور الدين ومكمل لمنافعه. (يا عبادي إنكم تخطئون): بضم التاء وكسر الطاء، وروي بفتحهما، والمشهور الأول، قاله في شرح مسلم. قال في النهاية: خحطئ في دينه خطأ أثم فيه، وأخططأ: سلك سبيل وري الخطأ عمدًا وسهوأا وقال أبو عبيدة: خطئ وأخطأ واحد. وقال الأرموي: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، ومنه قولمم: الجمتهد يخطئ
 , والخطأ من غير تعمد معفو عنه، سئل أو لا. (بالليل والنهار): أي: في جميع الأوقات، وقدم الليل إذ الظلمة هي الأصل، والنـير النور
 وألذ، فقدم لشرفه.
(وأنا أغفر الذنوب جيعًا): قدم المسند إليه لإِادة التقوى وأور رد المضارع ع المفيد للاستمرار التجددي، وعرف الذنوب بلام الاستغراق، وأكدرا وأكدها بقوله: "جميعًا" ليعلم أن ما ما سوى الشرك مغفور تاب عنها أو لا خلافا للمعتزلة.
(فاستغفروين أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري): منصوب بتزع الخافض،
أي: إلل ضري.
(فتضروبي): منصوب جوابًا للنفي.
 فالطاعة والمعصية لا تضره ولا تنفعه؛ لأنه غني عن العالما لالمين، وأنتم الفقراء إلم اللّه إن أحسنتم يمصل نفعها لكم وإن أسأتم نعليكم إمّ سيئاتكم.

 (يا عبادي لو أن أولكم وآخر كم وأنسكم وجنمكم) : سمي إنسًا لظهور رهم أو لأفمّم يؤنسون أي ييصرون كما سمي جنَّا لاجتنافُم.
(كانوا على أتقى): أي: تقوى، أتقى (قلب رجل (رجل): أو على تقوى أحوال قلب

 أكثر المتكلمين.
(ما زاد ذلك في ملكي شيئُا، يا عبادي لو أن ألون أولكم وآخر كم وإنسكم و وجنكم

 (ما نقص ذلك في ملكي شيئًا): لأن واجب الو جود لذاته واحب في جمَيع صفاته، ،
 هطلق، إن قلنا: إن "نقص" لازم، أو مفعول به، إن قلنا: إنه متعد.
(يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوي): الصعيد: وجه الأرض وظاهر ها.

شوح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
وقيد السؤال بالاجتماع في صعيل واحد لأن تزاحم الأسئلة وترادف الناس في


وتخيبهم، أو تعسر إبڭاح مطالبهـم وإسعاف مآرهـم.
(فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مُا عندي): من خزائن الرمحة والفضل
التي في أمري و حكمي وتدبيري.
(إلا كما ينقص المخيط): بكسر الميم وفتح الياء: الإبرة (إذا أدخل البحر): أي: لا ينقص شيئا لأن ما عند اللذ لا يدخله نقص، بل يدخل المدود الفاني، وإنما ضرب المثل باللخخط و البحر لأنه وإن كان يرجع بشيء قليل محسوس لكنه لقلته بالنسبة إلى أعظم المرئيات عيانًا لا يرى ولا يعد شيئا، فكأنه لم ينقص منه شيء، وهذا من باب تشبيه المعقول بالمسوس للتفهيم، لأنه في التحقيق لا تنتقص خزائن الله بشيء، و ينتقص ماء البحر، فأين هذا من ذاك.

فإن قلت: مقتضى هذا الكالام الرباي أنه ينجح سؤال كل سائل، ويعطي مطالب كل طالب، و كم داع يدعو ولا يباب، وكم من مؤمل يؤ مل شيئا فيخيب؛ فما وجهه؟ فالِواب: ما ذكره ابن عطاء من أن للدعاء أر كانًا وأجنحة ومراقبة وأسباًا وأوقاتًا،
 أسبابه أبخح، وإن وافق وفاته استقر : فأركانه: حضور القلب والاستكانة والخشتوع وتعلق القلب بالله وقطعه من

الأسباب.
وأحنحته: الصدق.
ومراقبته: الاستخارة.

وأوتاته: بعد الصلوات ومظان الإجابة للدعوات، ولابد من شرط هو الأصل و حده تناول حلى وقلما يتيسر، وللخلق فيما يطلبو ن مذاهـب ومقاصد، وقد يُصل الشيء الذي يتعسر، فالعوام يطلبو ن الدنيا وزهر اهما، والمواص متو جهو ن إلى العقىى ولذاهًا، والعارفون: يقصدو ن الحضرة الأحدية و مناحاكا.

من فيض بو دك ما علمتيني الطلبا لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه

109 $\qquad$ شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي


 بسط وقبض وجذب وحجب وجمع وفرق وكشَف وستر وصحو وعحو وتمكين وتلوين، كما قيل:

فلا يشاهدون في الملك والملكوت الأبدي ذي العزة والجبروت.

 ورأينا الله فيه، وما رأينا شيئًا إلا ورأينا اللّ قبله، وما رأينا شيئًا سوى اللّا" فإبشارة إلى إلى ترقيهم في معارج المشاهاهدة ومناهج الطلب واليا والياهدة. (يا عبادي إغا هي): الضمير راجع إلى ما يفهم من قوله: "أتقى قلب رجلم، وألما وأفجر قلب رجل" وهي الأعمال الصالحة والطالـة الـة (أعمالكم أحصيها عليكم): أي: بعلمي وملائكتي الحفظة أحفظها عليكم، قاله


وقال المظهر : "هي" ضمير مبهم يفسره قوله: "أعمالكم" يعين راجع إلى متعقل ذهين




 (فمن وجد خيرّا): يثاب عليه (فليحمد الله): على توفيقه للطاعات والأعمال الصالمة. (ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه): لبقائها على الظلمة الأصلية واكتساب المعاصي والمظا لم، وهي السبب فيها.
 قال القاضي : أفعال العباد وإن كانت غير موجبة للثواب والعقاب
تعالى أجرى عادته بربطهما هِا ربط المسببات بالأسباب، وأنشد بعض أر أر باب الألباب:
 وأما السب القابلي فهو وإن كان أيضًا منه في الحقيقة إلا أن قابلية الخير من الانير الاستعلاد


 كسبت أيديكم ويعفو عن كثيرّم [الشورى: • •r]. (رواه مسلم).

## | المديث الخامس والعشرورت

عن أبي ذر كَ




 وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجور).
. (ر) (رواه مسلم)

## $\diamond \diamond \diamond$

## الكالام على الحديث الخامس والعشرين

(عن أبي ذر وهِ

 واستصحبوها معهم في الدنيا والعقىى و لم يتر كوا لنا شيئًا، فما حالنا؟
 مضمون الجملة بالمملة، كقولك "يكتب زيل زيد كما يكا يكتب عمرو" أو مصدر ية، كما كما في قوله تعالى:
(ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالمم): أي: بزوائدها ويتر جحون علينا في الثواب، وليس لنا مال.
(1) صحیح: أخر جه مسلم (E9N/1) (ET•).

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
(قال: (أوليس): الممزة لإِنكار التكذيي، والواو للعطف على مقدر، أي: يكون
كذلك، وليس (قد جعل الله لكم ما تصدقون): بتشديد الصاد والدال جميعًا، أي: تتصدقون (به، إن لكم بكل تسبيحة صدقة): قال القاضي عياض : تسميتها صدقة، تشبيهًا لها بالمال في إبنات الأجر أو على سبيل المشاكلة، وقيل: معناه: إنا صدقة على نفسه. (وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل قّليلة صدقة): هي قول: "لا إله

إلا اللّ.
(وأمر بمعروف صدقة وهي عن منكر صدقة): أسقط المضاف ههنا اعتمادًا على السابق، ويدل عليه رواية الحر، أو ليعلم أن قليلاُ من هذا النو ع يقو م مقام الأمور السابقة،

فكيف الكثير
قال المصنف: فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعرو ف
والنهي عن المنكر، ولهذا نكره.
وإلى أن الثواب فيهما أككثر من غيره لأغمها فرض كفاية، وقد يتعين ، ومعلو $ا ٔ$
جزاء الفرض يزيد على النفل.
وفي كلام إمام اللحرمين: إن المزيد بسبعين درجة؛ لـديث ورد فيه، والمعروف هو
 ينكره الشرع ولا يرتضيه العقل، ولذا نكره للتحقير .
(وفي بضع أحدكم صدقةه)): البضع: الفرج يطلق غالبًا عليه وعلى الذكر أيضًا،
 وطلب ولد صالِ وقضاء لـقق" الزو جة.

ولا كان ابلجماع من المباحات سألوا عن كيفية كونه صدقة.
(قالوا: يا رسول الله، أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم):


تأكيدًا للاستخبار (عليه فيها وزر؟): هو العقوبة الثقيلة التي تنقض ظهر صام اصبها (فكذا إن وضعها في الحلال كان له. أجر)،): بالرفع والنصب، كذا في شرح مسلم، أي كان ذلك الوضع له أجر.
$\qquad$ شرح الثفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
والحديث دليل لمن جوز القياس وهم أكثر الأصوليين ، والمذكور قياس العكس،
واختلف فيه أيضًا.


فضل الله يؤتيه من يشاء) .
فإن قلت: مقتضى الحلديث أن الغين الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وهو خلاف مـا
انحتاره .مهور المققين، فما وجهه؟
فجوابه يتوقف على تمهيد مقَمة، وهي:
إن الفقر اسم للبراءة من رؤية الملك بأن لا يرى الملك والتصرف في نفسه و ماله، بل في الو جود إلا للحق، وله مراتب بعضها فوق بعض، من قبض اليد عن الدنيا ضبطًا وطلبًا والإعراض عنها لسانًا و جنانًا.

ث الرجو ع إلى سابقة الأزل وهو عدمه الذاتي، فيعلم أن و جوده واستعداده وأحو اله و كمالاته ومقاماته من فضل الله وفيضه الأقدس، فيتجرد عن الكل راجعًا إلى الله تعالى فقيرًا.

ثم يتحقق اضطراره بأن يعلم أن الو جود الحمقيقي للذ، وأن ما يبري عليه حكم سابقة الأزل، فالا فعل له ولا وجود ولا وصف، فهو مضطر تحت تصرف و جود حضرة الجمع، وهذا هو فقر الصوفية الذي هو فقد الأنانية في الغناء في أحدية الذات. وأما الغنى فهو اسم للملك التام وهو إما غنى القلب بالمؤثر الحقيقي عن جميع الو سائط، ومسالمته لـكم الله، وغني النفس المطمئنة عن حظو ظها وتعلقاكا باستقامتها على طلب الحت، أو الغنى بغنى الحت بالفناء في ذاته، والبقاء ببقائه، وغنائه إذا تقرر ذلك فنقول: الفقر الذي تكلموا في شرفه وتفضيله على الغنى هو فقر الزهاد المشار إليه أولاً والأغنياء
 فضله بسائر مراتب الفقر والغن، فلم يكن فضلها إلا هـا، لا بسبب إنفاقهم وأعمالهم المشتر كة، كما ظنه الفقراء، .وتمنوا أن يسابقو هم أو يساووهم هم هـا.

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
فنبهام أولاً بأحوالمم حتى تنقطع عنهم تلك الأمنية، فلما لم ينتبهوا أعلمهم بخصوصيات المواهب والعطاء بقوله: ((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)، [المائلدة : \&0]، ليعلم أفمم أصفياء الفقراء وأخفياء الأغنياء في سرادقات العزة، وحجب الاعتلاء. كما أشار إلى ذلك بعض الأولياء:
أخفاهم في رداء العز إجــــــــالا
للّ تحت قباب العـــز طائفـــــــة
استعبدوا من ملوك الأرض أقيالا هم السلاطين في إطمار مسكنة جروا على قلل الخضراء أذيــالا


## |لحديثالهادس والعشرورـن



 تمشيها صدقة، وتيط الأذى عن الطريق صدقة)،. (رواه البخاري ومسلم) (').


## الككلام على الملديث السادس والعشرين

(عن أبي هريرة هو السلامبات عظام الأصابع (ث) ، وذكر عن ابن ابن عبيد أن السلامى في الأصل : البعير واحده وجمعه سواء، وقد جمع على سلاميات.
وقال في النهاية: همع سلاممية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع أو كل عظم بُوف من
صغار العظم (r)
قال المصنف: المراد: المفاصل والأعضاء، وهي ثلاثمائة وستون مفصلا، ثبت في صخيح مسلم، وهو مبتدأ موصوف بقوله:
(من الناس) ولفظة "من" للتبعيض، وخبره هوله:




$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( انظر متار الصحا : ( }
\end{aligned}
$$



شرح التفتازامي على الأحاديث الأربعين للنووي
فليشكر الله تعالى عليه حيث جعل في عظامه مفاصل يقدر على القبض والبسط، ولساممته
عن الآفات.
(كل يوم): منصوب ظرفًا لقوله "صدقة"؛ لأنه .معین التصدق، أو مرفوع على
 أو بأي شيء يتصدق ؟ فقال: "كل يوم"، وهو مبتدأ موصوف بقوله (تطلع فيه الشمس): للتأكيد لا للكنفف، كما قيل.
وقوله: (تعدل): مع خبره خحبره، والعائد من الإخبار محذوف، أي: تعدل فيه (بين اثنين): أي: تصلح بين الخصمين أو تدفع ظلم الظالمه وهو مبتدأ على تأويل المصدر أو تقدير "إن" وارتفاع الفعل بعد جذفه، وخبره قوله: (صدقة): وقد ثبت بالآيات والأخخبار
 بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟) قالوا: بلى يا رسول الله ، الها قال: (إصلا


 فالصدق يفضي إل محذور أشد.
(وتعين الرجل في دابته فتحمله): أي الرجل (عليها): أي: الدابة. (أو ترفع له عليها متاعه صدقة): فيه إشارة إلى استحباب مراعاة حقو ق الأصدقاء المعروفين، بل العوام البهولين، وهي الإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير
 ما يسره وترك المماراة والذب عنه ولمال وكان غيبنه والعفو عن زلته وغير ذلك مـا يمب أن يعامل









ويدخل السرور في قلوب المؤمنين، وهو من أعظم الأجور .
وقد ورد أنه "إذا التقى المسلمان تزل عليهما مائة رحة، تسعون لأكهر هور هما بشرُا
وعشرة لأقلهما"، رواه في العوارف مرفوعًا.

 وتنقية للخاطر من حديث النفس وطرد للشيطان، وذلك لأنه ينني هـا الآلمة التي تدعي الربوبية من النفس والموى والشهوة والشيطان، ويثبت سلطان الحق مع عسكره، فإذا ظهر السلطان خرج القلب من بين الطبيعة إلى فضاء قرب المق، فيرى "ما لا عين رأت، ولا خطر بالقلب، وله لب هو المقصود، وقشور ثالانة:




 الفناء؛ لأنه جاء الحق وزهق الباطل، وأولاً تكون كالبر البر الماني

 إليه بواسطتها بعض الحقائق إلل أن تعلو درجته عن المثال، فيكافح بصر يح الما المق في كل الأحوال، هذا زبدة ما ذكره حجة الإسلام في الأربعين.
 أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم مُشىى، وإن الترجل والمينة مستحب، و كذلك في العيد

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
والجلنازة والعيادة، فلا يركب إلا لعذر، ويسير المركوب بالمننة، وقد نزل قوله تعالل:

 "لو كان الله مغفلا شِيئا لأغفل هذه الآثار اليت تعفيها الرياح". (وعيط الأذى): أي: إزالة ما يؤذي الناس كالحجر والشوك. (عن الطريق صدقةه)): قال العارف العاشق : أصل التو حيد: كشو ف سبعين بابًا من غيو ب صفات الحق، كما أشير إليه في حديث: ((الإيمان بضـع وسبعون شعبة)) ، أفضلها: عين كشف عين الذات، وأدن المقام منها: إفراد القدم عن الحدوث، وهو إماطة قذى الكو نين عن عين عيان القلـم. (رواه الببخاري ومسلم): وفي رواية له: (ويجزئ عن ذلك ركعتان ير كعهما في الضحى") ؛ لأن الصالة فعل جميع الأعضاء، فإذا صلى فقَ أدى حق كل عضو .

وحاصل الحديث ير جع إلى التعظيم لأمر الله والثفقة على خلق الله. قال بعض الأكابر : بمامع الخيرات و كمال الطريق: صدق مع اللق و خُلقق مع الخُلقَ، وهذه مقدمة برهانية؛ لأن المو جود، إما واجب وهو الحق أو متكن وهما يشتركان في صحة الو جود الخنارجي ويفترقان في أن الواجب ذاته كافية في إيجاب الو جود له، والممكن لا يكفي ل يمتاج في إيجاب وجوده النار جي إلى الغير، ولا ريب أن الأول أقرب إلى حقيقة الو جود من الثاي؛ كألن الموقوف على مقلمات أكثر وأعسر وجودًا، والثاني: واقع بالضرورة، فالأول أولى، ولذا ولذا قال بعض العرفاء: لولا صمديته وظهوره في صورة الممكن الأجوف اللذي ليس إلا نقشًا خحيالًا لا معى له لم يكن شيئا، وحينئذ نقول: كمال العبودية في الحق: أن يصير العبل مكاشفًا بأن له الحكم والأمر والو جود مع الحلق بأن يكسن إليهم ويهليهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والمادلة بالتي هي أحسن، وما أحسن قول الشاءر :

رجعت بأجمعهــا إلى شـــيئين
والسعي في إصلا ع ذات البين

إن الفضائل كلها لو حصلـــت


## | الحـديث| السابع والعشرورـن

 حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس). (رواه مسلم) ("). وعن وابصة بن بن
 قال: (ااستفت قلبك، البر ما اطممأنت إليه النفس، واطمأن إلئل إليه القلب، والإلثا ما
 رويناه في مسندي الإمامين: أحمد بن حنبل والدارمي يإسناد حسن) (").


## الكلام على الحديث السابع والعشرين

(عن النواس بن لمعان): بكسر السين وفتحها: الكلابي، كان من أصحاب الصفة،
سكن الشام.

((البر حسن الخلق): أي: أعظم خصاله.

قال الترمذي: البر هنا : الصلة والتصدق والطاعة، ويْمعها حسن الملق.
وقال الطيبـي: قد فسر البر في حديث آخر بالإعمان، وفي آخر بما يعر بك إلم الله، وكلها متقاربة، لكن مراعاة المطابقة تقتضي أن يفسر حسن الخلّق بما في حديث وابير وابصة،



IV._ iv. وهو : (رما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب)" (1) ، تم كالامه، ولعله أخذه من المصنف حيث قال عقبه به.

## وتلخيص الكاحلم في هذا المقام أن يقال:

 بكل ما أمكن، والتر كيب يدل على الاتساع، ومنه: البر خلافب البحر، والئر واعتبر في تعقيق

 يوصف به، وقد أشار إليها من أولجي جوامع الككلم عليه الصالاة والسلام بقوله: ((رحسن الخلق) ، لأنه عبارة عن حسن العشرة والصحبة مع الخلّل بألن يعرف وألما أفم أسراء الأقدار




 وجرى في جداول أخحلاق النفس صفاء النعوت والصفات، وحيئذ يكصل التحقيق.
 وإسناده فيه :








 والصواب أبو عبالنّ الأسدي. اهــــ
|vi $\qquad$ شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي (والإثم ما حاك): أي: تردد وترك (في النفس) و لم تنشر ح له؛ لقبحه وحل في القلب منه الشك والمخو فمن كونه ذنبًا يستحق صاحبه العقاب، ومنه قيل لعقو بة الآثام فعال منه. والممزة فيه عوض عن الواو، كأنه يثم الأعمال أي يكسرها بإلحباطه، كذا في

الكتشاف.
والميك: أخلذ القول في القلب، يقال : ما يميك فيه الملا(مة إذا مل يوثّر فيه، كذا في
الصحاح
(وكرهت أن يطلع عليه الناس"): أي: أعيافم وأماتلهـم، إذ الجنس ينصرف إلى الكامل، وذلك لأن النفس بطبعها تحب اطلا علا الناس على خحبرها، فإذا كرهت الاطها على بعض أفعالما في غير ما يتقرب به إلى الله أو غير ما أذن الشر ع فـ فيه علم أنه لا خير فيه ولا بر، فهو إذاً إثم وشر .
قال بعض العارفين: الإثم هواجس النفس، وهو تحك الصدر بنعت التنغيص والاضطراب والضيق؛ لأكا ثقيلة على الأرواح، والبر لطف مُزوج بنور الذكر ، فتطمئن به

القلوب وتنفتح منه الغيو ب.
(رواه مسلم، وعن وابصة بن معبد): الأسدي، أسلم سنة تسع، كان كثير البكاء،
لا يملك دمعته، نزل الكوفة ثم تول إلى المز يريرة ومات بالرقة.

 (قلت: نعم. فقال: ((استفت قلبك): أي: اطلب الفتوى من قلبك لأنه أبلغ في سلوك طريق الكمال وطلب الوصول بعين الوصال إلى معام القلب، وبيان ذلك الك ألك أن سير


حيز النفس والقلب، وهبوط الميئات النفسانية والقلبية إلى الظاهر للعاقاقة بينهما.
ومراتب غيوب الباطن عشرة:
غيب القوى، ويقال له : غيب الحس.
وغيب النفس، وهي قبل التوجه إلى الحق أمارة بالسوء، ثم تصيرِ لوامة، ثم مطمئنة.
وغيب القّب.
وغيب العقل والسر، وهي مرتبة للعقل عند ترقيه إلى مقام الروح في التجرد والصفاء.

شرح الـفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
 لطيفة بين الروح والحضرة الإلمية، وعىل المشاهدات والمكاشفات ورات وحقائق العلو م اللدنية. وغيب الغيوب الني هو غيب الذات الأحدية.
واشتقاق الفتوى من الفي؛ لأنا جواب في حادثة أو إحداث حكم أو تقو ية مشكل،
 (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب): أي: إذا التبس عليك شئك شيء وني تدر أنه من أي القبيلين، فلتتأمل فيه إن كنت من أهل الهل الاجتهاد واسلـي من أهل التقليد، فإن وجدت مأي ألهن تسكن إليه النفس واطمأن به القلب، فلتأنحذ به وإلا فدعه، قاله القاضي. ولعل عطف اطمئنان القلب على اطمئنان النفس لتتأكيد، فإن النفس إذا ترددت في
 سائر القوى والأعضاء، فيحس هـا انحلال وانخزال، فإذا زال ذلك عن النفس وحدث هـا طمأنينة انعكس الأمر .

والنفس لغة: حقيقة الشيء.
واصطلاحًا: لطيفة في البِسد ، تولدت من ازدواج الروح بالبدن واتصالمما معًا. فإذا أقامت في ظلمتها لا يغشاها نور العلم والمعرفة، مائلة إلى الشهوة و سائر الأخلاق الرذيلة؛ لإلفها إلى العالم الحسي، سميت: "أمارة"، وإذا تنفس صح المار المداية وانزعجت من دواعي طبيعتها متطلعة إلى مقار الطمأنينة، منجذابة مرة إلى العا لم العلوي
 شمس العناية صارت ملهمة، وإذا بلغت شمس العناية و سط سماء المداية أشرقت الأرض بنور رها وامتالأ القلب من السكينة اليقينية وخلع على النفس خلع الطمأنينة، فصارت:
 (والإثم ما حاك في النفس): أي: أثر فيها و لم يستقر . (وتردد في الصدر): و لم ينشرح له (وإن أفتاك الناس): أي: إن قالوا لك: إنه النه حق،

$\qquad$ شرح التفتازابي على الأحاديش الأربعين للنووي
 وهي شرطية قطعت عن اللجزاء و تتميمًا للكالام السابق وتقريرًا له وقوله: (وأفتوك)،): تأكيد، وفي هذا المعى ينشد:
بتد الفوز بالمنان وتنجو $\square$

يؤتك اللّ ما تروم وترجو
واترك الإثم والفواحش طرا
(حليث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل): الشيباي الإمام المثهور؛
ولد ببغداد سنة مائة وأربع و ستين، ومات هـا ضحورة جمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين و مائتين، وله سبع وسبعو ن سنة.
(والدارمي): منسوب إلى دارم بطن من بي تيمه، هو أبو عبل اللذ محمد بن عبد
الرمن السمرقندي الإمام الكبير الور ع الرفيع، مات سنة شمس و خمسين ومائتين.
(بإسناد جيد).

IVを IV

## الحـديث الثامرـ والعشرورـن





 (") وركل ضـالة في النار). (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح) بالي

## 

## الككام على المديث الثامن والعشرين

(عن أبي نيح العرباض بن سارية): السلمي، كان من أصحاب الصفة البكائين


 والوجل: الحوف مع الحنر.
(منها القلوب وذرفت منها العيون): أي: سالت بسببها الدموع ع من العيو ن لتأثير
 الاستعارة المكنية كما اختاره السكاكي، وفي المسألة خمسة مذاهب.

 (10) (V)


$\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي قال في الصحاح: ذرف الدمع ذرفا وذرفانًا، أي: سال، والمذارف: المدامع، ومعىی الحديـ: أُن تلك الموعظة أثرت فيهم وأخحذت منهم .معجامعهم ظاهرُا و باطنًا. (فقلنا : يا رسول الله، كأفها): أي : تلك الموعظة (مو عظة مودع): أي: شخص يود ع أهله وأحبابه، فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فيه. (فأوصنا): أي: أرشدنا بما فيه صالح الدارين، وفلاح المترلتين. ففيه: أن للأبرار الإكثار من خصال الخير، سيما في آخر العمر، وأنه يبوز الاستدلال بالأقوال على الأخوال، وأنه يستحب الاسترشاد من أكابر الدين وانتهاز فرصة الاستفاضة هن عظماء اليقين.
(قال: :(أو صيكم بتقوى الله): هذا من جو امع الكلم؛ لأن التقوى: امتئال المأمورات، واجتناب المنهيات، وهي زاد الآخرة، تنجيلك من العذاب الأبدي، وتبلغك إلى دار السرور السرمدي، وتو جب الوصول إلى عتبة الحلال والقدس والنور المحمدي، كما قيل:

ولاقيت بعد الموت من قد تزودا
وأنك لم ترصد كما كان أرصدا

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ندمت على أن لا تكون كمثله
وهذا فيما بينهم و بين الله تعالل.
(والسـمع والطاعة): فيما بينهم وبين من يلي أمرهم، أي: أوصيكم بقبول قو ل الأمير وطاعته ما أمر بالمباح عادلاً كان أو جائرُا، وإلا فلا سمع ولا طاعة، لكن لا بَّو محاربته.
 طاعته لئلا يؤدي إلى كييج الفتن وظهور الفساد، وهذا وارد على سبيل المبالغة في الأمر بطاعته والنهي عن مخالفته والفرض أن الأئمة من قريش أو إن استعمله الإمام الأعظم (وأنه): أي: الشأن (من يعش منكم فسيرى اخحتلافًا كثيرُا): يعني تظهر الفتن وثختلف الآراء، فمن قبل وصيتي والتزم تقوى الله وقبل طاعة الوالي أمن بعلي مـا يرى من وقو ع ع الفتن التي وقعت بين الصحابة والتابعين، كما هو المشهور. ووي رواية المصابيح والمشكاة: "فإنه" بالفاء، وهي للسببية، ثم أكد تلك الوصية

بقوله:

شرح الفتازالين على الأحاديت الأربعين للنووي

أحكام الدين واجبَّا أو مندوبُّا.
(وسنة الخلفاء الراشدين المهديين): الذين هداهم إل طريق الصدق والصواب، وأرشدهم إلل ابتاع منهاج أولي الألباب.
 لغيره لأنه يوقع الخلق في الضلال من حيث لا يشتعر .
وهم: الصديق والفاروق وذو النور ين وأبو تراب علي المرتضى رضي الهي اللّ تعالل عنهم،


 والرياسة الكبرى، لإشاعة أحكام الدين، وإعلاء أعلام الشرع المتين، رفعًا لدر رجاكم، وازديادًا لمثو باكهم.
فخلف الصديق بإجماع الصحابة سنتين وثلاذة أشهر وعشرة أيام، لخلمه ووقاره وسلامة نفسه ولين جانبه، والناس متحيرون، والأمر غير ثابت، فحمى بيضة الدين، ونيان ودفع غوائل المرتدين، وجمع القر آن وفتح البلدان.

 الشهامة ومتانة الرأي وحسن التدبير، وخلافته عشر سنين وستار ونتة أشهر وعشتر ليال. ث
 وجمع الناس على مصحف واحد بعدما كانوا يقرأون بقراءاءات غختلفة على حسب السماع الواع، وبعث به إلى الآفاق، ولذا نسب المصف إليه، وجعل إمامًا.


 ثَ عنمان، ثم علي، رضي الله عن الخميع. هذا واللد أعلم.
$\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
ثم بو يع بعده لعلي المرتضى؛ لأنه أفضل الصحابة بعدهم ؛ و سيد بين هاشم ما خلا

 بذكر هذا الغيب وقال: ((الخلافةة بعدي ثلاثوْن سنة، ثُم تكون ملكا عضًا عضًا)ه ، ووقع

كما قال.
قال التوربشتي: وإما ذكر سنتهم في مقابلة سنته؛ لأنه علم أكهم لا يخطئون فيما يستخر جو ن من سنته، أو أن بعضها لا يشتهر إلا في زمافهم، وليس المراد انتفاء الخلافة عن
 وتفخيم أمرهم. وقيل: اللخلفاء يشملهم ومن سار سيرهم واقتفى آثارهم في استخراج الأحكام وإذاعة

الحق بين الأنام.
(عضوا عليها): أي: على تلك السنة، يقال: عض فلان: إذا أخذذ شيئًا بالعض. (بالنواجذ): جمع ناجذة بالذال المعجمة، وهي الأنياب أو الأضراس أو الضو احك؛ وهو كناية عن شدة التمسلك هـا أو استعارة تثيلية، شبه حال المتمسك بالك بالسنة المحملية بمميع ما يمكن من الأسباب المعينة عليه بحال من تمسك بشيء برهته، ثم يستعين عليه بأسنانه، استظهارًا للمحافظة في ذلك؛ لأن تحصيل السعادات الحقيقية بعلد بحانبة كل صاحب يفسل الوتت، و كل سبب يفتن القلب، كما أشار إليه بقوله: "وعحدثات الأمور)" ، منو طة باتباع السنة، بأن يتمثل الأمر على مشاهدة الإخخلاص ويعظم النهي على مشاهدة
 ومنامه، حت تلجم النفس بلجام الشريعة، ويتجلى في القلب حقائق الحقيقة، بتصقيله من مقابيح الأخـــلاق ، و تنو يره بأنوار الذكر والمعرفة والو فاق ، وتعديله بإجـــراء المـيع حر كات الموارح على قانون العلى، حتي تحدث فيه هيئة عادلة مستوية من آثار الفضل ؛ مستعدًا لقبو ل المعار ف والحقائق، تصلح لأن ينفخ فيها روح اللّ المخصو صة لسلاك أحسن

الطر ائق.
(وإياكم): عطف على قوله فعليكم للتقرير والتو كيد.
(ومحدثات الأمور): أي: اتقو ها واحذروا إحدانّها.

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
(فوإن كل بدعة ضلالةه)): البدعة: كل عمل على غير مثال سابق.

عام خضوص؛ لأن البدع على همسة أنواع:
واجبة: كتعلم النحو وأصول الفقه والكلام.
وعرمة: كمذاهب المرجئة والمِسمة وغيرها.
ومندوبة: كإحداث المدارس والكالام في دقائق التصوف.
ومكروهة: كز خرفة المساجد وتزويق المصاحف.
ومباحة: كالصافحة عقيب الصبح والعصر، تم كالامه.


 الدين، فأما إذا كان مردودًا إليه فليس بضلالة
واعلم أن أصول البدع كما نقل في المواقف ثمانية، المعتزلة القائلون بأن العباد خالقوا أعمالمم، وبنفي الرؤية، وبوجوب الثو الثواب والعقاب، وهمم عشرون فرقة.

والثيعة المفرطون في عحبة علي، وهم اثنان وعشرون فرقة.
والخُوارج المفرطة في بغضه المكفرة له ومن أذنب ذنبّا كبيرًا، وهم عشرون فرقة فـة والمرجئة القائلة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، وهم همس

والنجارية الموافقة لأهل السنة في نفي خلق الأفعال ، وللمعتزلة في نفي الصفات وحدوث الككام وهم ثلاث فرق.
والجبرية القائلة بسلب الاختيار عن العباد وهم فرقة واحدة.
والمثبهة الذين يشبهون المق بالملق في الجسمية والحلول، وهم فرقة أيضًا.
فتلك اثنتان وسبعون فرقة، كلهم في النار، والفرقة الناجية هم أهل السنة البيضاء الخمدية، والطريقة النقية الأممدية.
$\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي

 والثاني نصيب القلوب من العلم والمعرفة والـكمة، والثالث نصيب الأرواح من المنَاهدة والرؤية.


 وجبت بأمره، والحقيقة شريعة من حيث إن العارف به سبحانه وانه وجبت بأمره. وله در من قال:
ألا فاحفظوا سيرة الأصفياء ألا فأكرموا ســنـة الأنبياء



 (والترمذي وقال: حديث حسن صحيح).

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي $\qquad$ 11.

الحديث التاسح والعشرونـ.
 ويباعدلي عن النار؟
قال: („لقل سألت عن عظيم وإنه ليسـير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشوك به شيئًا، وتقيم الصحلاة، وتؤيت الز كاة، وتصوم ر مضنان، وتحج البيت). ثم قال: (ألا أدلك على أبواب الحُي؟ الصوم بجنة، و الصدقةة تطفئ الخطيئة

. المخاجع
ثم قال: (أألا أخبرك برأس الأمو وعموده وذروة سنامه؟) .
قلت: بلى يا رسول الله.
قال: ((رأس الأمو الإسلام، وعموده المهلاة، وذروة سنامه البههاد)،.
ثم قال: (أالو أخبرك بكالك ذللك كله؟) .
قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، وقال: ((كفّ عليكك هذاه).
قلت : يا ني الله وإنا لمؤ انحذون بعا نتكلم به؟ فقال: ((ثكلتك أملك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على و جوههم -أو قال: على مناخرهـم- إلا حصـائل ألسنتهم). (رواه الترمذي و قال: حديث حسن
(1)

 الكبرى ( / ( $)$



## الكلام على الحديث الناسع والعشرين



(قلت: يا رسول الله، أخبربي بعمل): التنوين للتعظيم أو التنويع أي عمل عظيم أو
 بعمل نكرة غير موصوفة، وهي لا تفيد.

 تخبر ين يدخلين الجنة، بمعنى أن الخبر و سيلة إلى العمل، والعمل إلى الإدانحاله، فتأمل .
 بالفاعل الحقيقي وجعل نسبة الإدخال غخييلاُ للمكنية. (ويباعدين عن النار): أخرج على صيغة المفاعلة، مبالغة في البعل. والنار جوهر مضيء لطيف حارّ مُرق من نار ينور، أي: تفرق لأن فيها حر كة. وفي كلام أهل التحقيق:
إن الجلة : جنة الوصول إلى معرفة ذات الله وصغاته وأفعاله من الملائكة الككروبية والرو حانية، وطبقات الأرواح ، وعالم اللمدوات بحيث المير يصر روح الساللك كالمرآة الماذية لعا لم القدس.
وأشحارها: الملكات الحميدة والأخلاق الفاضلة. وثمراهًا: المكاشفات والمشاهدات والإشارات وغيرها من المواهب.
ومن رضي بالجنة الحسية فهو أبله، ومن أعرض عن الحق وانتقل من روح المِبة



 جهنم غسلت بالماء سبعين مرة، ثم أنزلت إلى الدنيا ليمكن الانتفاع هـا"

شُرح التفتازائ على الأحاديث الأربعين للنووي $\qquad$ ولا كان هذا، أي: قوله: "أخبرخي بعمل" من المسائل السنية مهد للجواب مقدمة

ونبه على فخامة المسئول عنه بأن أكدها تأكيدًا بليغًا.
(قال: (پلقد سألت عن عظيم): أي شيء عظيم متعسر ابلمواب؛ لأن الدخول



ارتضى من رسول.
والأولى أن يقال: عن عمل عظيم ليطابق اللابق واللاحق والعظيم ضد الحقير


ويستعملان في الصور والمعاي تقول: رجل عظيم وكبير، أي: جثته أو قدره. (وإنه ليسير على من يسره اللهُ عليه): بالتوفيق على إتيان الأوامر وانتهاء المناهي

وأكده "بأن" لما فيه من شائبة الإنكار لتهاونه في السؤال


 لدلالته على مضمون الكالام إبمالاً كما أن قوله: ״ (ركف عليك)" يدل على حسن المقطع

والعبادة أقصى غاية الخضو ع والمراد به التو حيد لقوله

 العبادة فلأن لا يشرك باللّ أولى .
والتنوين في "شيئًا" للإفراد شخصًا كما أن التنوين في قوله: "عظيم" للتعظيم و في "
يسير" للتقليل.
والعبادة: فعل اختياري مناف للشهوات البدنية تصلر على نية يراد هـا التقرب إلى
الله تعالل طاعة اللشر يعة، قاله الراغب.

 في البرز خليه عبو دية أخرى لما يسأله الملكان عن ربه ونبيه.
| А世 $\qquad$ شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي و وي القيامة: عبادته : سبحانلك اللهم مقرونًا بأنفاسه. وين كام الصو فية: إن العبادة حفظ الحدود، والوفاء بالعهود، وقطع العلائق والشر كاء عن سرك؛ والغن عن مشاهدتلك في مشاهدة الحق، ولما ثالاث مراتب؛ لأنه إما أن يعبده رهبة من العقاب، ورغبة في الثواب وهو المسمى: بالعبادة، وهذا لمن له علم اليقين. أو يعبده تشرفًا بعبادته و قبول تكاليفه وتسمى: بالعبودية، وهذا لمن له عين اليقين. أو يعبده لكو نه إلما و كو نه عبدًا، والإلمية تو جـب العبو دية والميبة وتسمىى: بالعبو دية، وهذا لمن له حق اليقين.
والشرك: رؤية ضر أو نفع عمن سواه ، وإثبات و جود غير اللّ ذاتًا أو صفة أو فعالً. (وتقيم الصحلاة): من باب عطف الحاص على الحام تنبيها على إناطته إن عمم العبادة.
(وتؤيت الز كاة وتصوم رمضان وتحج البيت)،): فعلم أن دخول المننة يتوقف على
تلك الأعمال.
وهذا الحكم ليس مخصوصًا بمعاذ بل يعم كل مؤمن، إذ العرة بعمو م اللفظ لا
بخصوص السبب.
فإن قلت: إذا بلغ الرجل عارفًا بالله ومات قبل أن بتحب عليه الأعمال فهو من أهـل الجنة وفاقًا مع خلوه عن الأعمال، فكيف يتو قف دخول الجلنة عليها؟ قلت: الحديث دل على أن كل من صام وصلى فله الحنة، فلا يلزم العكس الكلي، إذ المو جبة الكلية لا تنعكس كنفسها مع أنه علم من دليل آخر . (ثم قال): لـا فر غ من جوابه، و كان كلامًا في شأن الدين استطرد أمر النو افل تكميلاً

للفر ائض.
ان ((ألا أدلك): وهي مر كبة من همزة دخلت على منفي ليفيد التحقيق، أي: لا ينبغي لي أن لا أدل مع أي المرشد المكمل أدلك وذكر الدلالة ليلائم الباب كما أن الإخبار موافق

للمغيبات.
(على أبو اب الحخي؟!): أي: الطريق الموصلة به، شبه الخـير بدار له فيها كل ما تتمناه
النفس وهو استعارة مكنية وأثبت له الباب ثخينيلاً.

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
واللام فيه للنجنس؛ لأن الصو م والصدقة والتهجد شديد على النفس فمن اعتادها يسهل عليه كل خير؛ لأن المشثقة في دخول الدار يكو ن بغتحها، أو للعهد بقر ينة السياق، أي: أبواب الفرائض.
وإغا سميت النو افل أبوابًا لما؛ لأفا مقدمات و مكملات لما، فمن فاتته حرم الفرائض ومن ترك الأدب عوقب بحر مان النوافل، ومن عو قب به عوقب بكرمان اللسنن ، ومن عوقب به عوقب بحرهمان الفرائض، ومن عوقب به يو شك أن يعاقب بكر مان المعرفة.
 تنبي8ًا على أنه لا ينبغي أن ينتظر تصليقه اهتمائًا واعتناء .مضمو نه.
(الصوم): أي: صو النفل. فاللام بدل عن المضاف إليه، كذا قيل، وفيه بـثت ولعل
 لِيس بدلأعن الإضافة، بل للتعر يف العهدي؛ لأنه لا علم أن الطاغي صاحب الأو ى تر كت الإضافة فكذا ههنا؛ لأنه لانا ذكر الفر ائض أولاً علم أن المذكور بلانه بعدها هو النوافل، فاللام للعهد الخار جي، ولا يببب فيه تقدم المعهو د كما ظن، بل قد يستغين عنه لعلم المخاطب بالقرائن، كقولك لمن دخل البيت: اغلق الباب، و كم مثلها. (جنة): أَي: وقاية من سورة الشهوة في الدنيا والنار في العقى، كالجلنة، ففيه تشبيه المعقول بالمسوس عند المتقين. واختار بعض الأفاضل : أن مثله استعاره، فمن كان الصو م جنته يسل طرق الثياطين في قلبه، فيكشف بعد إزالة ظلمتهم و يرى بنور الغيب خزائن

لطائف حكم الصفات، فيستتر بأنوارها عن جميع المخالفات والآفات. (والصـدقة تطفى الحُطيئة): أي: تمحو ها وتذهب آثارها إذا كانت متعلقة بیق اللذ تعالى، وإن كانت من حقو ق العباد فيدفع تلك الخسنة إلى خصمه عو ضًا عن مظلمته، فقوله "تطفئ" استعارة تبعية، شبه إذهاب الصدقة بالإطفاء واستعير له ثم اشتق منه الفعل، أو
 وأورد المسند في الأولى اسمًا ليدل على الدوام، وفي الثانية مستقبلاٌ ليفيد مع الاستمرار: التقوى.
(كما يطفئ الماء النار): لتنافي آثار هما بإيجاد اللد إذ الأشياء لا تعمل بطبعها فال الماء يروي ولا الخبز يشبع ولا النار تخرق.

1^0 $\qquad$ شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي (وصلاة الرجل في جوف الليل)": أي: وسطه أو آخره كذللك، أي: تطفئ الخطيئة، أو هي من أبواب الخير، والأول أظهر، قاله القاضي والأظهر: أن يقدر الحبر: شعار الصالحين، كما في جامع الأصول، ويفيد هذا فائدة زائدة على القر بتين وهي: أفما كما أفادتا المباعدهة عن النار فتفيد الإدنحال في الجلنة، ويتم الاستشهاد بالآية لأن قرة العين هو الفوز والسرور، ولا يُعل هذا إلا بلخول الا
والخروج عن النار، ذكره الطيبــي.

ولك أن تقول: قدم الصلاة على الز كاة والصوم، وعكس ثانيًا لأن الأول مسوق لبيان أمر اللدين، فقدم الأهم فالأهم، والثاني: لتكميله فالترقي فيه أولى، ولذا شبه الصوم بالجنة اليَ هي دو ن الماء؛ لأفنا تدفع العدو والماء يقمعه و يطفئه.
إذا تقرر هذا فالأولى أن يقال: حذف الخبر هنه إشعارًا بأنه لا يكتنه كنهه، ولا يمكن التعبير عنه، أي: صلاة الرجل في جوف الليل، فلا تعلم نفس ما أخخفي لها، ولفذا استشهل بالآية، وذكر الرجل للتغليب وإبات المو ف له بماز، ولفظه: "من" ابتدائية، أي: ابتداء

قيامه من جو ف الليل ليكون من القائمين لأن من قام فيه قام في سائر الأوقات. (تم تلا المضاجع


بي وإنا جعل هذه الأشياء أبواب الحير؛ لأن من اعتادها لشدكَا على النفس يسهل عليه كل خير، ولأن الأعمال إما بدنية أو مالية، فالصدقة مالية، والصوم وصلاة الليل بدني هـاري وليلي
(ثم قال: (ألا أخبرك برأس الأمر): أي: بأصل الدين (وعموده وذروة): بكسر
الذال و بضمها: أعلى الشيء اللمع النري .
(سنامه؟): بغتح السين: ما ارتفع من ظهر المجلل.
(قلت: بلى يا رسول الله، قال: (رأس الأمر الإسلام): وهي الشهادتان؛ لأنه المفتاح ولا بقاء للأعمال دونه وهو من باب التشبيه المقلوب، إذ المقصود تشبيه الإسلام

شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي
برأس الأمر ليشعر بأنه من سائر الأعمال .متزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه وعدم بقائه
(وعموده): أي: مـا يقوم به الدين ويرتفع به أساسه، كعمود الحيمة.
(الصهلاة): لأهنا الفارقة بين الكافر والمؤمن.
(وذروة سنامه المهاده)): لأنه الذب عن الدين ودفع غوائل المشر كين، ويرفع ويَفض فيكون من أعلى شعبه.

و هذه استعارات متعاقبة، شبه الدين بالباذل، واستو ف له معظم أر كانه من الرأس والظهر وذروه سنامه. أو يقال: شبه الإسلام بالرأس للاحتياج إليه وعدم البقاء دونه. والصالاة بعمود الخيمة ليعلم أن هـا قو امه. والحهاد بالذروة؛ ليعلم أن رفعته به. والحهاد : من اللمهد بالفتح، وهو المنتة، أو بالضم وهو الطاقة؛ لأنه يبذل الطاقة في قتال العدو عند فعل العدو مثل ذلك، ويضم جحهده إلى جهل أخيه في نصرة دين الله، كالمساعدة وهي ضم ساعده إلى ساعد أخحيه لتحصيل القوه، وله أنواع: من جههاد الأعداء ليكون الدين كله الله، وجهاد اللنس بحملها على اتباع الأحكام وترلك الحظو ظ وأداء الحقوق وتكليف اللصلة المذمومة المفرطة خلاف مقتضاها والعمل بنقيض مو حبها حتي اعتدلت وتناسقت قوة العلم والغضب والشهوه والعدل، وهو أشد من الأول، ولذا قال
 الإنسان وعسكره: الروح الحيو انية والطبيعة والموى والشهوه، وهي في نفسها عمياء لا تبصر المهالك، ولا تميز الخير من الشر إلى أن ينور الله بلطف حكمته بصيرها فتبصر الأعداء والمعارف وبثد البنيان الإنساني مُلوءا من خنازير الحرص وأكالب الكلب، ونمر الغضب، وحرارة الفيح و الشهوة الحمـارية، و حية الشيطان، ونيران الحس، فكنسها من الرذائل وز زينها بشعب الإيمان وسائر الفضائل.
(1) إسناده ضعيف: قال الحلافظ العجلون: قال العراقي: رواه البيهتي بسند ضعيف عن جابر، وروراه الحطيب في في
 ابن عيلة، انظر: كشف المفاء للعجلو (011/1 (0) ع(IMY).
$\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي وأما جهاد القلب: فبتصفيته وقطع تعلقه عن الأغيار، و جهاد الروح بإفناء الو جود في وجود الواحد القهار. ولا أتم جو امع الإرشاد ومهد قواعد الاعتقاد جاء بفذلكة في ضمن كلام جامع له. (ثم قال: (ألا أخبرك بعلاك): بكسر الميم هو ما به إحكام الشيء وقو امه الذي بملك
(ذلك): المذكور وأكده بقوله: (كله؟): لئلا يظن خلافف الشمول، أي: بما تقوم به
تلك العبادات.
(قلت: بلى يا رسول الله، فأخلذ): البي وِّبَّهُ (بلسانه): لصعوبة أمره و كثرة مفاسده، والباء لتضمين معى التعليق. (وقال: („كف عليك هذاه)): أي: احبس عليك لسانك فيما عليك، أو لك، فإن آفته عظيمة ولا بخاة منها إلا بالصمت، وصيغة الأمر للتحريم أو للتتزيه، وتقلديم البحرور على الِي المنصوب لل(هتمام به وتعديته "بعلى" للتضمين أو .معىن "عن" وإيراد اسم الإشارة لمزيد التعيين أو للتحقير.
(قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخخذون با نثكلم به؟ فقال: (ثكلتك أمك): ظاهره الدعاء بالموت عليه، وليس هو .مراد، بل هذا نما جرت به عادة العرب للتحريض على التيقظ أو لاستعظام شيء بـمسب مقتضى المقام. (وهل يكب الناس): أي: يلقيهم (في النار): وهو عطف على مقدر ، أي: هل تظن

غير ما قلت، وهل يكب الناس في النار. (على و جوههم أو قال: على مناخرهم): جمع المنخر ثقبة الأنف، والمراد: الأنف ولفظة "أو" ترديد من الراوي.
(إلا حصائل): جمع حصيدة، وهي ما يمصد من الزر ع (ألسنتهم)"): شبه ما يتلفظ به الإنسان بالزر ع المصود بالمنجل، و كما أنه يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس، والجيد والرديء، فكذللك لسنان بعض الناس، فيكون استعارة مصر حة، والملامع خلط النفيس مع الردي من غير تمييز والاستثناء مفر ع؛ لأن في الاستفهام معن النفي، أي: ما يكب الناس في النار شيء من الأشياء إلا ما تتلفظ به ألسنتهم أي: من الكالام القبيح شرعًا ، فهو عام مخصوص، والتر كيب من باب قصر المفعول على الفاعل إفرادًا، والقصر ادعائي للمبالغة، إذ

شرح الثفتازامي على الأحاديث الأربعين للنووي
العمل القبيح كذلك ، فالمراد أكثر ما يكب الناس وإسناد الكب إلى الحصائد وهو للد بماز عقلي، أو استعارة مكنية.
ولعمرك إن هذه الخناتمة فاتحة للسعادة الكبرى، فائحة منها نسائم الكرامة العظمى؛ لأنه إذا نظر إلى الشريعة: فكف اللسان نعم العون على حفظها والحديث المرفوع: „إِن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لا بالاً يرفع الله بها در جاته، وإن العبد ليتككلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاُ يهوي بها في النار أبعد ما بين المشر والمغرب)" 6 متفق عليه.

وي شعب الإيمان مرفوعًا: ((مقام الر جل بالصـمت أفضـل من عبادة ستين سنة)).
وإذا نظر إلى الطريقة، فهو الركن المشار إليه، والقطب المدار عليه؛ لأنه إذا سكت اللسان نطق القلب ويعصل له المسامرة مع الرب، ويمطر عليه سحائب الرحمة بقطرات

النور، ويمتلئ من الخيور والخبور.
وإذا نظر إلى الحقيقة: فهو انتهاء مراتب السالكين، وقصارى مقامات العارفين، ولذا
 المراقبة، و كل لسانه عن الدعو، وهو في مقام الميبة، وكلّ لسانه عن نشر حاله وبيان مقامه، ،

 معالي البقاء: (الا أحصي ثناء عليك)) ؛ لأن ثنائه يصدر عن الحدوثيّة، وثناء الخليقة لا يليق
 لأنه لا يعرف الله إلا هو فقال: ((أنت كما أثنيت على نفسك)،.

 كانت كاب لقائه الشخعان

احفظ لسانك أيها الإنســــان كم في المقابر من قتيل لسانه
(رواه الترمذي وتال: حديث حسن صحيح).

## 


 تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحةً لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنهاه). (حديث حسن رواه الدارقطني وغيره) (')

## $\diamond \diamond \diamond$

## الكلام على الحلديث الثلالثين





مقدرة مقطوعة كالإيمان والإسلام والصلاة والز كاة.
(فلا تضيعوها): بتر كها وعدم الحافظة على شروطها واليا وأدائها، والفرائض: جمع الفريضة، بمعن المفروضة، والتاء للنقل من الوصفية إلا الإسمية، والفرض بمعتن القطع، والتقدير يقال: فرضت له من المال شيئا إذا تطعت له، ولأنصباء المواريث ريث فرائض لألأها
 فرض لفلان في الديوان أثبت رزقه فيه، قاله في الأساس.



هذا عند الشافعي.
(1)



شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنوري
(1) وند أبي حنيفة: ما ثبـت بدليل قطعي، والواجب بدليل ظي وعند العارفين: هي المعرفة الإلمية اليت هي مقصود الملنت، كما أشار إليه اللمق بقوله: (الم بابلماهدة، وهي تز كية النفس عن ظلمة أخلاقهها وتخليتها عن أوصاف الرذائل وتحليتها بأنوار
 إل حال والتصاعد من مقام إلى آخر حتى تتجلى شمس صفات الهلالل وتظهر طوالع أنوار الجممال ويستوي سلطان الحقيقة على مـاللك الحليقة، و يطوى بأيدي سطوات البو سرادقات الو جو د، فما بقي الأرض ولا السماءء ولا الظلمة ولا الضياء، وتالاشي العبد في
 فثم و جه الله، وهذا حال اللساللك المخذو ب أو الملذوب الساللك، ومعىن ابلذبة أنه يناجي البحذوب من أمر الملكوت ما يدهش عقله ويأخذه عن نفسه. (وحل): أي: فصل وبين (حلودًا): الحد لغة: المنع والتبيين والحاجز بين الشيئين

الذي بمنع اختالاط أحدهما بالآخر (؟)
ومنه: حد الماهية، لما يبين المحدود ويمنع دخول غيره فيه.
وحد الزنا : لكونه مانعًا لمتعاطيه عن معاودة مثله ولغيره أن يسلك مسلكهـ وهـ وحد الدار لما يتميز به عن غيره.
وحد الشيء: منتهاه، هذا خلاصة ما في الصحاح والمها والنهاية .
قال في الكشاف: حدود الله: أحكامه أو أوامره ونواهيه.
وقال في النهاية : هي محارمه اليّ قرها بالذنوب(r)؛ لأهنا تفصل بين الحلال والحرام، فمنه ما لا يقرب منه كالفو احش، قال الله تعالى : (lNV

الله فلا تعتلوها



الدين الرازي (19/1) الما (r)
 (r) انظر النهاية في غريب الحديث (r) (ror/ (r)

والتلخيص: أن حدود اللّ ما منع من مخالفتها بعد أن قلدرها بمقادير غخصوصة وصفات مضبوطة، ومنه تعيين الر كعات والأوقات وما وجب إنر إنرا اجها في الز كاة وإبناكا في الحج، وحدود العقو بات وغير ذلك. ولا كان العامل هِا متصرفًا في حيز الحق فإذا تعداه وقع في حيز الباطل، فالنهي هو التعدي، ولذا قال:


 قال في النهاية: العداء بالفتح والمد: الظلم وباوزة الحدي، ومنه: المتعدي هذا.




 مطلوب وينقطع عما سوى المبوب، ولذا النال من بالما بالمت مصحوب:

$$
\begin{aligned}
& \text { (وسكت عن أشياء): أي: لم يككم فيها بوجوب أو حل ألم أو حرمة. }
\end{aligned}
$$

(رحهة لكم) : مفعول له (غير نسيان) : هو ترك الفعل بلا بلا قصد بعد حن حصول العلم

 والبحث لغة: التفتين، واغلم أن لله تعالى بَليًا لعامة عباده بأفعاله واله وآياته المنبّة في أرضه وسمائه. ولخواص أصفيائه بصفاته العظمى ولأعظم أنبيائه بذاته وحقائق صغانـه التانه،
 كل مذل، ولا استقام كبير دون كبريائه إلا هام ونحام، كما قال جل جـلاله: "لا يراي حي

ـرح التفتازاليز على الأهاديث الأربعين للنووي
إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق، وإنا يراني أهل المنة في المنة الذين لا تموت أعينهم، ولا تبلى أجسادهم".

الذات مردود، والطريق إلل تقدير كمية الصغات مسدود، تفكروا في آيات اللّال، ولا
تتفكروا في ذات اللّ، ولذا قال بعضهم:
والبحت عن سر ذات الرب إشراك العجز عن درك الإدراك إدراك (حليث حسن رواه الدارقطني وغيره).

## |





رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة) (1)


## الكالام على الحديث الحادي والثلاثين

(عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي): الأنصاري، كان اسمه: حزنًا، فسماه الني سنة.
(رضي الله غنه قال: جاء رجل إلى البي
إذا عملته أحبني الله): بإرادة الر حمة والثواب.

(فقال: (الزهد في الدنيا): اعرض عنها واليا ولا تبال بإقبالما وإدبار ها ولا تالتصرف فيها إلا بما يعينك على التعظيم لأمر اللذ والشُفقة على خلق الله، وقد أنشد الإمام الشّافعي رممه الله تعالى حيث قال:

$$
\begin{aligned}
& \text { إذا ما قنعت ورب الفلـــتـت } \\
& \text { أيا نفس يكفيك طول الــــــياة } \\
& \text { وماء روي ولبس خلــــت } \\
& \text { فماذا العناء وماذا القلـــت اريـت }
\end{aligned}
$$





شرح التفتازامي على الأحاديث الأربعين للنووي
والدنيا: عبارة عن أعيان موجودة، وهي الأرض وما عليها لأن المواليد الثلاثة
للإنسان فيها حظ ولذة مالية أو جاهية وله في صالاحها شغل لحظه أو لحظ غيره، فتندر ج
فيه الصناعات.
والزهد: عبارة عن غروب النفس عن الدنيا مع القدرة عليها لأجل الآخرة، خوفُا من النار، أو طمعًا في الجنة أو ترفعًا عن الالتفات إلى ما سوى الحق، و لا يكون ذلك إلا بع بعد انشَراح الصلدر بنور اليقين، ولا يتصور ذلك مكن ليس له مال ولا جاه، وثمرته القناعة من الدنيا بقدر الضروره، من زاد الطريق، وهو مطعم يدفع المو ع وملبس يستر العورة، ومسكن يصونه عن الحر والبرد، وأناث يمتاج إليه، ذكره حجة الإسلام. وفي المنازل ما حاصله: أن الزهد إسقاط الرغبة في الشيء عنه بالكلية، وهو على ثالث مراتب: الز هل في الشبهة بالحنر عن معتبة الحق عليه، ث الزهد فيما زاد على البالو من القوت باغتنام التفر غ إلى عمارة الوقت بالاشتغال بالمراقبة، عُ الز هد في الز هد باستحقار ما زهد فيه بالنسبة إلى عظمة الرب، واستواء الزهد وعدمه عنده والذهاب عن الـو اكتساب أُحر بتر كها ناظرًا بعين الحقيقة إلى وحدانية الفاعل الحق فيشاهد تصرف الله في العطاء

والمنع والأخحذ والترك.
(يكبلك الله): بمزو م على أنه جواب الأمر أو مرفوع على الاستئناف، وفيه إشارة إلى
 أعلى منه؛ لأنه يطهر القلب عن دنس التعلق بالحرام في الشريعة أو الطريقة أو الخقيقة. (وازهل فيما في أيلي الناس): من اللحاه والمال (يمبلك الناس)): لارتفاع مواد الشحناء، و في هذا المعى أنشد بعض الأتقياء:

وا الحق إلا في وجود الحعائـــق
عن اللنلق مشغو لأ برب الملائت

وما الزهد إلا في انقطاع علائـــق وما الحب إلا حب بن كان قلبه
(حديث حسس رواه ابن ماجه): أبو عبدالله محمد بن يزيد، وماجحه: اسم أمه، كان من كبار مشاهير أئمة الحديت، مات يو م الإثنين لثمان بقين من رمضان سنة ثالاث و سبعين ومائتين.
(وغيره بأسانيد حسنة).

## 

# عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الحدري   <br>  

## $\diamond \diamond \diamond$

(1) ضعيف من كل الطرق، وحسن لمن حسن بكثرة الطرق: قال الحانظ ابن رجب: حديث أبي سعيد ملميخرجه


 وي إرسال هذا الحديث. وفي إسناد الدارتطين واللاكاكم والبيهتي الدراور ردي: ضعيف.


 وإسحاق بن ييّي قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة . قاله أبو زرعة وابن أي حاتم والدارقطين في موضع وقيل: إنه إسحاق بن بن يِيى بن الوليد بن عبادة، و م ميسمع أيضًا من عبادة، قاله الدر اقطي، و ذكره ابن عدي في كتابه الضعفاء، وقال: عامة أحاديئه غير معفوظة.

 وأما حديث حأبر بن عبد اللد فأخر جه الطبراين في الأوسط وقال الحافظ : هذا إسناد مقارب، وها وهو غريب، وقال : الأصح أنه مرسلـ




 قال الحافظ ابن رجب: وقد ذكر الشيخ النووي رمهم الدّ أن بعض طرقه يقوى بيعض، قال: وهو كما قال؛ وانظر القاعدة الذذهبية.

شرح التفتازأين على الأحاديث الأربعين للنووي
الكالام على الحلديث الثالين والثلالثين

 "لا حول ولا قوة إلا بالله" .
قال في النهاية: الضرر: ضد النفع، يقال: ضره يضره ضرًا وضرارًا (1) ، أي: لا يضر الا
 الضرر عليه، والضرر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين، والضرر ابتداء الفعل، والضرار :
 تتتفع به، وقيل: هما بمعنى، والتكرير للتأكيد، تم كلامه.
 به العلماء امتنالاً لقوله تعالى توله: : تدل عليه أيضًا؟

قلت: إنما يلزم ذلك أن لو كان الخطاب لولي الدم لكن قد نص بعض الهققين أن ذلك إما لإمام لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود فلا يكل له تر كه، فالمعن يا أيها
 المطالبة، على أن في شرعية القصاص نفعًا عظيمًا للقاتل بالارتداع وللمقتوله، فيبنغي



 القرب والذرائع الباغثة للاجتماع في البوامع لاسترال الر حمة الإلمية، والبر كات الشتوائع، ولذا نقل في العوارف: أن ارتفاع الأصوات في بيوت العبادات بحسن النيات وصفاء

الطويات تَحل ما عقدته الأفلاكُ الدائرات، وأنشد بعض ذوي المعارف فقال :
(1) انظر النهاية ين غريب المديت (A1/r).
$\qquad$ شُرح الثفتازامي على الأحاديث الأربعين للنووي

فعليك بالإحسان والإنصاف
والدهر فهو له مكاف كاف

إن كنت تطمع رتبة الأشراف وإذا اعتدى خل عليلك فخله
(حليث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغير هما مسندًا): هو ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعًا إلى رسول اللّ وْيَّيّهُ أو موقوفًا عليه. (ورواه ماللك): بن أنس الأصبحي أستاذ الأئمة، ولد سنة ثالاث وتسعين، و حمل به في البطن ثلاث سنين، ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة، وله أربع وثمانو ن أو تسعو ن ون الـا

سنة.

 واختلف فيه، فقيل: يكتج به مطلقًا، ورد مطلقًا. وقال الشافعي: يقبل إن أسنده غيره، أو وصله آخر وعلم أن شيو خههما غختلفة، أو أن يعضده قول صسابي أو أن يعلم أنه لا يرسل إلا بروايات عن عدل. وقيل: إن كان الراوي من 'أئمة نقل الحلديث قبل وإلا فالا، وهذا هو المختار، كذا في

شرح المختصر (1)
(فأسقط): أي: مـالك (أبا سعيل، وله طرق يقوي بعضها بعضًا).

 الرمموت شرح سلم الثبوت (1VV-1V६/Y).

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربغين للنووي
المديث الثالث والث大لثورت
 يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال ألميا أموال قوم ودماءهمّ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). (حديث الحث حسن روال رواه البيهتي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين).

الكالام على الحديث الثالث والثلالتين

أموال الناس ودمائهم، والمفعول الثاني مخذوف.
(بدعواهم): أي: بمحرد الادعاء من غير تصديق المدعى عليه، أو بينة المدعي. (لادعى رجال أموال قوم ودمائهم): فيفضي إلى المرج والمرج، فلفظة "لو" للدلالة






 وإنما أورد صيغة المجع إعلامًا بأقوام غير واحد من رجالمم على التداعي ونكرها لقصد الإشاعة. (ولكن البينة): فعيلة من البينونة أو البيان، وهي ما تثبت به الدعوى باعتبار إفادته للبيان وباعتبار أنه يغلب به على الخصم، سمي : "حجة".

199 $\qquad$ شرح الثفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي (على الملعي): وهو المكلف الملتز م للأحكام الذي يذكر أمرًا خفيًا يخالف قوله الظاهر، ولذا جعل البينة عليه لأها أقوى من اليمين التي جعلت على المنكر لينحبر ضعف


 يختص بمعرفة النساء غالبًا، كالو لادة والبكارة والرضا ع، فيثبت بأربع نسوة و برجلين، أو والا
 تثبـت برجلين ور جل وامرأتين، وجوز الشافعي القضاء بالشاهد واليمين وأنكره أبو حنيفة.
 المؤمنين أنفسهم وأمو الهم بأن هم البحنة
 (واليمين على من أنكر): وهو المدعى عليه، يعين من يو افق قوله الظاهر بأن يذكر
 عبارة عن الأيمان الي تقع الابتداء فيها بالمدعي إذا قتل معصو م في عحل اللوث وهو قرينة يغلب على الظن صدق المدعي. قال في شرح مسلم: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، ودلالة على مذهب الشافعي، حيث قال: اليمين متو جهة على المدعى عليه سواء كان بينه وبين المدعي معرفة ومداينة أم لا، خلافًا لماللك وأصبحابه، والفقهاء السبعة. وفيه إشارة إلى أن كل دعوى لابد أن يكون لما معنى، وكل حال أل أو مقام لا يقبل إلا باتباع الشر ع الأعلى، فمن أراد أن يسلك بـل بقد العقل القاصر والفهـم الفاتر بساط سرادقات العرفان أو يرتقي من حضيض النقصان إلى ذروة الإيقان بدون اتان ألع حضرة الرسول، فهو شيطان مردود مخذولـ
وسيرت طرفي بين تلك المعــا لم على ذقن أو قارعًا من فهـم نادم لقد طفت في تلك المعا لم كلها فلم أر إلا واضعًا كف حــــائرٍ
 ولد سنة أربع وثلاثين وثلالمُائة، ومات بنيسابور سنة ثمان و وخمسين وأربعمائة. (وغيره هكذا وبعضه في الصحيححين): هكذا : (الو يعطى الناس بدعو اهم لادعى ولم ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على الملدعى عليهه).
 $\qquad$ r..

المـديث الرابح والث(ثور

عن أبي سعيد الحلدري منكم منكرأ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإِن لم يستطع فبقلبه، وذلك

أضعف الإيمان). (رواه مسلم).


الكلام على الحديث الرابع والثلالثين
 منكرُّا): أي: ما أنكره الشر ع ولا يرتضيه.
 المغصوب إلى مالكه. (فإن لم يستطع): التغيير باليد (فبلسانه): أي: فليغيره بلسنانه بأن يمنعه بالقول وتلاوة ما أنزل اللّ من الوعيد.
(فإن لم يستطع): التغيير باللسان (فبقلبه): بأن لا يرضى به وينكر على متعاطيه.

 منكرًا بقلبه فهو من المؤمنين، ولا يثير فتنة نائمة.


 الآخر أثم الكلـ.


r. 1 $\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي




 أحدهما لا يسقط عنه الآخر، لكنه قبيح حدًا، كما قال بعض الحمققين في المعى. طبيب يداوي الناس وهو مريض وغير تتي يأمر الناس بالتقى
 الإفراد أو بعقوق الناس عانًا كالأمر بإعادة شرب المان الملد المنقطع ماؤه ها أو خاصًا كمنع

الموسر المطل أو بالحقو ق المشتر كة، كمنع المفتي والمدرس إذا لما لم يصلح له الما




وللحسبة مراتب من :
الابتداء بالتعريف على وجه لا يؤدي إلى النسبة إلى التجهيل.
ثم الوعظ والنصح.
تم السب والتعنيف على قدر الحاجة.
ثم التغيير باليد.
ثم التهديد.
ثم الضرب بقدر الحاجة.
وإن احتأج إل شهر السلاح فله.
ثم الاستملاد بالغير.
(رواه مسلم).
r．

## 

عن أبي هريرة قوْ⿻冖⿰亻


 المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضهله）．（رواه مسلم）（1）


## الكلام على الحلديث الحامس والثلالثين

（عن أبي هريرة
فحذف إحدى التائين．
والحسد：انبعاث قوة الشهوة إلى محبة زوال نعمة الغير وإن لم تعصل له． والغبطة والمنافسة：طلب حصول الخير له مع عدم الزوال عن الغير، وهي قد تكو تكون واجبة إذا كانت دينية، كالإمان، ومندوبة كتشهي العلم، ومباحمة． والحسد مذموم شرعًا وعقلاُ（（الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار المطب）（1）،
وله مراتب:
 مسنذه（（ 1 （

 ح（



الأولى: أن يحب زوال النعمة وإن لم ثَصل له أو زوالما عنه إليه أو لا يشتهي زوالما بل يشتهي لنفسه مثلها، فإن عجز عنه أحب زوالما كي لا يظهر التفاوت بينهما، أو أو لا


 والتعزز وحب الرياسة، وفوت المقاصد والشَ باللير على عباد اللذ.


 بينك وبينه عداوة كأنه ولي ميمهر| [فصلت: ع إذا ما شئت أن تيا حياة حلوة الميا

رفع ثُن العروض على البيع، وهو غير راغب فيه ليخد ع غيره.
(ولا تباغضوا): أي: لا تشتغلوا بأسباب العداوة إذ العداوة والبغضاء منا لا لا اختيار



 النفرة وآخره العداوة، كما أن الحب من البخلا مناب النفس إلى ما ترغب فيه، ومبدأه الميل ثم الإرادة ث المودة، وها ما من غرائز الطبع.

 جفاء وما أشبه ذلك من باب الأخلاق، وأما إذا كان للعصية فيجوز ، أو لا تولوا أدبار كم




شرح التفتازاين على الأهاديث الأربعين للنووي $\qquad$ $r \cdot \varepsilon$ استئقالًا، بل ابسطوا و جو هكم، والتباغض لا يستلزم التدابر؛ لأن المتعاديين قد لا يفترقان الان
 (ولا يبع بعضكم على بيع بعض): بأن يدعو المشتري قبل لزوم البيع إلى الفسخ

ويبيع منه مثله.
(و كونوا عباد الله إخوانًا): خبر كان و "عباد اللّ" منصوب على الاختصاص، أو خبر
 والتقاطع منافية لـالكمه، فالواحب أن تعاملوا معاملة الإنووة والمعاشرة في المودة والتعاطف ولمالم
 تعالى: : متقابلين فللمبالغة.
(المسلم أخخو المسلم): استئناف (لا يظلمه): استئناف آخر بيان للمو جب. أو لو جه
الشبه، فإن الظالم:



ورابعًا: عن نظر الحلائق: (رجبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من
أساء إليهاه، .
وخامسًا: عن حظ نفسه؛
. OV
قال:

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا
نامت عيو نك والمظلوم منتبــه الـا

أو مظلومًا، الظالم يدفعه عن الظلم، والمظلوم يدفعه عنه) .
(ولا يحقره): بذكر المعايب وتنابز الألقاب والسخرية والاستهزاء إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لائق في محادثته فلعله أخلص ضميرًا وأتقى قلبًا من هو على ضد صغته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره اللّ تعالى. قال ابن مسعود: "الباءء مو كل بالنطق لو سخرت من كلب خششيت أن أجعل
(التقوى ههنا)،): أي: محل التقوى هو القلب، فمن كان في قلبه التقوى فلا يوجد
منه الظلم والتحقير.
 مستقره القلب. والعدول إلى المضارع لاستحضار تلك الحالة في مشاهلدة السامع. قال بعض العارفين: معناه : أن حقيقة التقوى في صدري وفروعها في قلوب جميع الخلق؛ لأنه عحل عين الجمع ومر آة كشو ف الغيب، كما قال: (رأنا أعلمكمم بالله وأخو فكـم منه)" (1) ، بيد أن من زادت معرفته زادت خششيته وتقواه، وليس في الكونين أعرف منهه، وقد ورد أنه قال: (الكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين)" (٪) ، لأن العارف فر غائب في عظمة الله تعالى، تائق إلى لقائه، هائم في حبثه، بَّري عيون التقوى من بمار معرفته من روحه إلى قلبه، ومن قلبه إلى صور ته، وسره: معدن التو حيد؛ لأن الحق بّحلى فيه بنعت القدم. وروحه: معدن المعرفة؛ لأن الحق بَلى بوصف البقاء فيها، وقلبه: معدن الحنسية؛ لأنه بتحلى فيه بوصف الكبرياء والعظمة، فالتوحيد من عين القدم، والمعرفة من عين البقاء، والتقوى من عين الكبرياء.
(٪(ركسب امرئ من الشر): أي: كافيه من خلال الشر ورذائل الأخحلاق، وهو مبتدأ خبره. (أن يحقر أخاه المسلم): ويستوي فيه الواحد والتننية والجمع والمذكر والمؤنث؛ لأنه مصر.


$$
\text { ( } \cdot(r \cdot) \simeq(1)
$$



 المنيف (T/ )

Y-Y Y Y قال النحاة: إذا كان ما بعده معرفته فرفعه على الخبرية والإضافة لنظية، أو على

ولا كان لمذا منشأ سؤال وهو أن يقال: حكم التحعير ماذاً، أحرام أم أم لا؟ فقال:





 أو كد، والكافر ؛ فالأن حسن العاقبة غير معلومة الـا


 من العلوم والعبادات فضالًا عن العادات ما يُملهم عليها إلا مر اعاة الناس. قال ييى بن معاذ: الرياسة ميادين إبليس، يتزل فيه هو وجنودها (رواه مسلم).


## الحديث| السادس والثلاثورنـ






 فيمن عنده، ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبهه)، (رواه مسلم بهذا اللفظ) (1)

## $\diamond \diamond \diamond$

## الكلام على الحلديث السادس والثالثين


من التنفيس وهو التفريج، مأخوذ من قورة المّ: أنت في نفس، أي: سعة، كأن من كان في كربة سد عنه مداخل الأنفاس، فإذا فرج عنه فتحت الئه

 (من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يو يوم القيامة): اليَ لا تحصى؟ لأن


 وأكثر من كرب الدنيا، ويدل عليه تنوين التعظيم وتخصيص يوم القيامة دون يو م آخر.
(1) صحيح: أخر جه مسلم (r-v乏/\&(r799)().

شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
(ومن يسر على معسر): وهو من كربة اللدين وعسر عليه قضاؤه إبا بالإنظار أو
بالإبراء كِلا أو بعضًا .
(يسر الله عليه في الدنيا والآخرة): فيه فضيلة التيسير وأنه بَازى بخنسه ولا يخفى أن المعسر صاحـب الكربة هو المريد المحتاج إلى قطع العقبات والمنازل الظلمانية والنور انية كما اشتهر عن الكنان: أن بين العبد واللـت ألف مقام من نور وظلمة، و يتلقاه الو ساوس
 الحجح العقلية إن استأهله واستدامة الذكر والابتهال ويسهل عليه سواء الطريق، و يذيقه حلاوة التحقيق، حتى يسطع في قلبه أنوار حلاوة القبول ويطلع في سره شمول الوصول. (ومن ستر مسلمًا): أي: ستر بدنه بالإلباس أو عيوبه بعدم الغيبة له والذب عن
 الوالي، ولو رآه في معصية فينكرها بكسب القدره، وإن عجز يرفعها إلى الحاكم إذا لم يترتب عليه مفسدة، كما في شرح مسلم. (ستره اللة): تعالى (في الدنيا والآخرة): و فيه إشارة لمن وقف على شيء من مقامات أهل العرفان وكرامات ذوي الإيقان أن يُفظ سره و يكتم عن غيره أمره، فإن كشفـ

الأسرار على الأغيار يسد أبواب العناية ويوجب الحر مان والغواية، ولذا قال: لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا

هن أطلعوه على سر فباح به (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه): إشارة إلى فضيلة عو ن الأخ على أمو ره والمكافأة عليها بجنسها من العناية الإلمية، سواء كان بقلبه أو بدنه أو همـا لدفع المضار أو جذب المنافع، إذ الكل عون. ولا فر غ من الــت على الشفقة على خلق الله أتبعه بما ينبئ عن التُعظيم لأمر اللذ؛

لأن العلم وسيلة إلى العمل فقال:
(ومن سلك طريقًا): التنو ين فيه للشيو ع إذ النكرة في الإثبات قد تفيد العمو م، أي:
تعلق بسبب أي سبب كان من التعليم والتعلم والتصنيف ومفارقة الوطن والإنفاق فيه.
(يلتمس فيه علمًا): شرعيًا أيًا ما كان، بنية القربة والنفع والانتفاع.
(سهل اللة له به): أي: بسبب ذلك السلوك أو الالتماس أو العلم . (طريقًا إلى الجنة): مع قطع العقبات الشاقة دوهنا يو م القيامة.
Y. 9 $\qquad$ شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي والعلم: نور في قلب المؤمن مقتبس من مصباح الكلمات المحمدية والأفعال والأححوال الأممدية يهتدي به إلى الله وصفاته وأفعاله وأحكامه، فإن حصل بواسطة بشر فهو الكسبي وإلا فهو العلم اللدي المنقسم إلى الو حي والإلهام والفراسة.
فالو حي لغة: إشارة بسرعة. واصطلاحًا: كلام إللي يصل إلى القلب النبوي، فما أنزل صوزرته ومعناه ممعا ولا يكو ن إلا بو اسطة جبريل فهو الكالام الإلمي، وما أنزل لمعناه الـا

 نزول الملك، أي : تتزله من الصورة الملكية إلى الهيئة البشرية، وتَقيقه: أن المتكلم الحقيقي
 والسالام، وثّالثًا التابعين بواسطة الصحابة، وهلم جرًا. وقد يكو ن بنغثه في قلبه بأن يلقي

معناه من غير أن يتمثل بصورة: (إن روح القدس نفث في روعي)" .


ربي يقذف بالحق فـ
والفراسة: علم ينكشف من الغيب بسبب تفرس آثار الصور والإلمام كشفها: (اتقوا
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)..
والفرق بين الإلمام والفراسة: أها كشف الأمور الغيبية بواسطة تفرس آثار الصورك
والإلمام كشفها بالا واسطة.
والفرق بين الإلمام والوحي: أنه تابع للوحي من غير عكس. ثم علم اليقين: ما كان من طريق النظر والاستدلال، وعين اليقين: ما كان بطريق الكشو ف والنوال. وحق اليقين: ما كان بتحقيت الانفصال عن لوث الصلصال، لو رود رائد الوصال.
(وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى): مسجذًا أو ملر سة أو رباطًا، ولذا
لم يقل: من المساجل.
(يتلون كتاب الله تعالى): جملة حالية وليس المراد بالتلاوة إجراء الألفاظ على اللسان فقط، بل لابد أن يقدر العبد أنه يقرأ على الله تعالى واقفًا بين يلديه وهو ناظر إليه بل يشهـا بقلبه، كأن ربه يخاطبه، بل يستغرق بمشاهدة المتكلم غير ملتفت إلى غيره سامعًا منه، كمـا

شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي
قال الإمام الصادق كرم الله وجهه، وقد سئل عن حالة لـقته في الصالاة حتى خر مغشيًا عليه، فلما سري عنه قال: ما زلت أردد الآية على قلبي حت سمعتها من المتكلم هـا، فلم يثبت حسمي لمعاينة قدرته، ثُ يتفكر فيما يتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله ويقتبس معرفة الجلالل والعظمة، و فيما يتعلق بإهلاك الأعداء و يقتبس معرفة العلم والاستغناء والقهر؛ و فيما يتعلق بأحوال الأنبياء ويقتبس معرفة اللطف والفضل، و ين الآيات الدالة على التكاليف والإرشاد، و يقتبس معرفة العطف والحلم ويعمل .ممتتاها.
(ويتدارسونه بينهم): شامل بلمميع ما يناط بالقر آن من التعليم والتعلم. (إلا نزلت عليهم السكينة): أي: ما يسكن إليه القلب من الطمأنينة والو قار وصفاء القلب و نزول الأنوار وذهاب الظلمة النفسانية، وقيل: ريح هفافة لما رأس كرأس إلرة، أو جمع من المالائكة.
(وغشيتهم الرحةة): غطتهم وعلتهم.
(و حفنهـم الملالأكة): أحدقتهم وطافت هـم إلى سماء الدنيا ليسمعوا القر آن و يمفظوهم
من الآفات ويصشافحوهـم وئؤمنوا على دعائهم.
(وذكرهم الله فيمن عنده): من الماكُ الأعلى والطبقة الأولى من الكرو بيين والروحانيين، مباهاة هـم، والمراد عندية الشنرف لا المكان، شبههـم في كرامتهم عليه بالمقربين

عند الملوك.
و بلسان الإشارة: بيوت الله عبارة عما يذكر فيه الحق من النفس والقلب، والقلب
والروح والسر والخفي.
فذكر بيـت النفس: الطاعات.
وذكر بيت القلب: التو حيد والمعرفة.
وذكر بيـت الروح الشوق والمبة.
وذكر بيت السر : المراقبة والشهود.
وذكر بيت الخففي: بذل البود وترلك المو جود.
وقوله: "إلا نزلت.." إلخ، إشارة إلى ثرات التلاوة، وهي الأنس والحضور مع اللذ، وتثيل الأنبياء والمالئكة والأرواح القدسية ين صورة لطيفة، والصعود من حضيض بعد

YH $\qquad$ شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي البشرية إلى ذروة ملكوت الأعلى، بل الفرح بالبقاء، والدخول ثحت الفناء والقرب من الل(هو ت والتبرئ من الناسوت، و هذا مقام يضيق عن إعلانه نطاق النطق، ولا يسع إظهاره في ظرو ف الحروف، وإن قميصًا خيط من نسج تسعة وعشرين حرفًا من معانية قاصر . قال الشيخ أبو سعيد الخراز: إذا أراد الله أن يوالي عبدًا من عبيده فتح عليه باب ذكره، فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب، ثغ رفعه إلى بحالس الأنس، ثم أُجلسه على
 والعظمة، فإذا وقع بصره على الجلال و العظمة بقي بلا هو فيحيئذ يصير العبد زمنًا فانيًا فوقع في حفظه و برئ من دعاوى نفسه. (ومن أبطأ به عمله): الإبطاء والتبطئة نقيض السرعة، أي: من جعله بطيئًا وأخرهر

عمله السييء عن بلو غ درجة السعادة فالباء للتعدية، كما في قوله: (لم يسر ع به نسبهه)): أي: لم يقدمه نسبه إليها؛ لأن الإسراع إلى السعادة إنما هو بالتقوى والعمل الصاح، لا بالنسب إذ مثال ذلك إنا يعتبر في الدنيا لا في الآخرة، إذ الكل
 رسول الله، يا فاطمة بنت محمد إيتولي يوم القيامة بأعمالكم لا بأنسابكم فإلي لا أغني

عنكم من الله شيئًا)، (1) و وا نقل عن أبي يز يد قدس اللذ رو حهه: أن مريدًا له يتبع خطاه من خحلفه، فأقبل عليه


وأنشد فقال:
ما بال نفسكك ترضى أن تدنسهـــا
ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها
والنسب: ها ينسب إليه الإنسان من مفاخر آبائه أو فضيلة نفسانية أو بدنية. والحسب: يطلق على ما يعد من مفاخر نفسه، وعلى الكفاية من المال وما يڭري بعراه، والسرعة والبطء من الأمور الإضافية اليت لا تعقل إلا بالقِياس إلى شيء آخر، وأما أن البطء بمعنى قطع المسافة في زمان أكثر والسرعة قطع مثلها أو أكثر في زمان أقل فذلك من تدقيقات الفلاسفة. (رواه مسلم هذا اللفظ): والأسلوب.

شرح الـفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي $\qquad$
المديث السانج والثلاثوت





. صحيحيهما هِذه الحروف) (1)



 بكاملة، فلله الحمدُُ والمنة سبحانه لا نُحصي ثناء عليه وبالله التو فيق.


الكالام على الحديث السابع والثلاثين

 بكتبها في اللوح فيكو ن بازازا عقليًا. والكتابة تنقيشن ما في الذهن من العلوم بالخط بواسطة تركيبا الـرورف، ويستعار للإنبات والتقدير والإلياباب والفضاء.
(الحسنات): أي: ما يتعلق به الثواب والقاب القربة .
(والسيئات): أي: ما يستحق فاعله العقاب.
rir $\qquad$ شرح التفنازالي على الأحاديث الأربعين للنووي (ثم بين ذلك): أي: بين مقدارهما وعين مبلغهما للسفرة الكرام الوا بأن بعضها يكا بكازى
 الإجمال بما بعده، فيكون من كلام الراوي وذكر اسم الإشارة باعتبار المذكور. (فمن هم): الفاء تفصيلية؛ لأن ما ذكره مكمل لا يفهم منه كيفية الكتابة، أي: فمن

قصد.
(بحسنة فلم يعملها كتبها اللهُ عنده حسنة كاملة): لأن المم بالحسنة قصد الخير، فيكون خيرًا، وأما إرادة الشر وإن كان بنية سيئة لكنه يدفع بكف النفس عنها وهو حسنة. وقوله: "حسنة" مفعول ثان باعتبار تضمين معنى التصيير أو حال موطئة. (وإن هم هها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات): متصاعدة (إلى سبعمائة ضعف): أي: مثل (إلى أضعاف كثيرة): تفضلاُ منه وإحسانًا، وهذه المراتب بحسب
 والتضعيف والمضاعفة: الز يادة على أصل الشيء، حت يصير مثلين أو أكثر . قال السدي: إن هذا التضعيف لايعلم أحدكم هو وما هو، و وإنا أهمهه اللّ تعالى لأن ذكر المبهم في باب الترغيب أقوى من ذكر المدود. (وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كامكا كاملة): لأنه إنا تر كها بعد أن

هم هـا مراقبة لله و حذرّا منه مع القدرة عليها لا أن هم فلم يعمل للعجز . قال العلماء: يممل هذا على من لم يوطن نفسه عليها، وإنا ذلك تفكر بالا استقرار ويسمى هذا: "هـًا".
وفرق بين المم والعزم، وأما من عزم بقلبه على السيئة ووطن نفسه عليها أثم في
 ثانية، وإن تر كها خششية كتبت حسنة. (وإن هم هـا فعملها كتبها الله سيئة واحدةه)): أخذًا بالتفضل في جاني الخير والشر . قال بعض الصوفية: إنا كان العشرة أقل درجات الثواب؛ لأن الحسنة تصدر بظهور
 الذي يتلو مقام النفس في الارتقاء، أو مراتب العشرات لات للآحاد في الأعداده وما ومن عمل سيئة فلا تكتب إلا واحدة؛ لأنه لا مقام أدون من مقام النفس، فتنحط إليه فبالضرورة مر جزاه في

K_ Y \& مقام النفس بالثئل، وهو حصول هيئتها فيها، ومن هنا يعلم أن الثوا باب من باب الفضل فإنه
 متضاعفة إلم غير النهاية بازدياده عند فعل كل حل حسنة وزياري ايادة الفيض عند زيا زيادة القبول، وزيادة القدرة عليها عند زيادة الفيض إلى ما لا يعلمه إلا الشّ، كما قال: :لهوّوالله يضاعف لمن يشاء
وإن العقاب من باب العذل المتضي للمساواة، ومن فعل بالنفس إذا لم يعف عنه
يكازی بالنفس.
والسيئة والـينة المذكو رتان هنا من قبيل الأعمال، والأقرب سيئة من شخصر تعادل
 ورب سيئة توجب حجاب الأبد، كاعتقاد الشرك.
(رواه البخاري ومستلم في صحيحيهما هذه الحروف، فانظر): أراد به الاعتبار
العقلي والنظر بالبصيرة.
(يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف): هو إجراء القضاء على وفق الإرادة. وقيل: إيصال نفع فيه دقة، قاله في الكشاف.
 في إيصاها إلى المستصلح على سبيل الرفق، فمن اجتمع فيه الرفق في العقل واللطف في الإدراك تَ فيه معنى اللطيف.
(وتأمل هذه الألفاظ، قوله: "عنده" إبارة إلى الاعتناء هِا): إذ إجر اؤها حقيقة عال لتقدسه عن المكان، فالمراد: عندية الرتبة كما سبق.

 كتبها سيئة واحدة" فأكد تقليلها بواحذة ولم يؤ كدها بكاملة): لأن مفهو م الو حدة مشعر بالقلة.
فالحاصل: أن لفظ المديث طابق معناه في إفادة فضل الهُ وطوله وتضعيف الـدسنات وتكميلها والاعتناء ها، وإفراد السيئات وتقليلّها بمساغته تعالل عباده في المعاملة تضصيفًا في

$\qquad$ شرح التفتازازي على الأحاديث الأربعين للنووي

طوبى لمن عاش بين الناس يهواكا
من فرط لطفك ربي كيف ينساكا
في الدهر ما بقيت إلا بذكراكــــــا
دام السرور لـم إلا بلقياكـ

 واللّ ما فرحت روحي ولا أنست وكيف يأنس روح العارفــــين وإن الن الـ
(فلله الحمدل): هو تعريف الحمود بنعت الكممال وذكره بما هو عليه من الفضائل


اختصاص جميع المامد بالله تعالى.
(والمنة): هي النعمة الثقيلة، وتطلق على معنيين:
الأول: أن يكون بالفعل، نحو : "منَّ عليه: أي أثقُله بالنعمة"، ومنه هُ إلقد من اللّ
. على المؤمنين
الثاني: أن يكون بالقول، وهو عد الإحسان وهو مستقبح، ولمذا قيل: "المنة مَدم
الصنيعة إلا عند الكفران".
(سبحانه): مفعول مطلق، أي: أنزهه عن النتائص وهو علم التسبيح لا يستعمل غالبًا إلا مضافًا، وفيه معنى التعجب، والأصل فيه أن يسبح الله في رؤية العجب من صن المنائعه، ثم كثر حت استعمل في كل هتعجب منه. (لا نحصي ثناء عليه): أي: لا نطيق القيام بحت ثنائه، أو لا نعلم ولا نعقل لذاته، كما
 (أنت كما أثنيت على نفسك): وهو الذكر المميل، وقدم التسبيح وهو التزيه؛ لأن النفي متقدم على الإثبات، فبالأول تزول العقائد الفاسدة، وبالثاني ترسم النقوش الشن الحسنة،
 ذكر وعن التعلق بالجسم وقبول الانفعال وشوائب الإمكان وإمكان التعدد في ذاته وصفاته،

وكون شيء من كمالاته بالقوة.
وختم بقوله:
(وبالله التو فيق): لعرض فقره واحتياجه إلى الإسعاد الربالي والإمداد السبحاني في كل
الأحوال.

شرح الـفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
الحديث الثاهــ والثلاثوت





سألني لأعطينّه، ولئن استعاذين لأعيذّنّه). (رواه البخاري) (1)

الكلام على المديث الثامن والثالاثين
(عن أبي هريزة وَ آذى وأغضب بالفعل أو بالقول، (لي وليًّ): أي: واحيدًا من أوليائي (فقد آذنته): أي: أعلمتهن
 رواية: (وإين لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الجرده) . وين أخرى: (أنانه ينتقم بعدوهه) ؛


 في الولاية، ذكره القشتيري.
قال الغزالي: الؤلي من كوشف بعض المغييات، و لم يؤمر بإصلاح الناس.
 الشرعية والتر كيب يدل على القرب، فكأنه قريب منه لاستغراقه في نور المراقبة، وجمال المال جالله.

Yiv $\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي وتحقيقه أن يقال: هو أن يتولى اللذ بذاته أمره، فلا تصرف له أصالً، إذ لا وجود له ولا ذات ولا فعل و لا وصف، فهو الفالي بيد المفي يفعل به ما يشاء، حتى يمحو الممه ورسمه ويمحق عينه وأثره ويكييه بكياته و يبقيه ببقائه. وقوله: "لي" حال من قوله: "وليًا"، قدم عليه لتنكيره، و جعله ظرفًا لغوًا، وإيراد صيغة

المفاعلة للمبالغة.
واللام في قوله: " الحرب" للجنس، فينصرف إلى الكامل، فالحديث تحذير عن إيذا.
الأولياء وترك حرمتهم وتنبيه على عظيم شأفهم و حفظ قلو بـم ودفع كربتهم.

له قدر عظيم بالكرامـــــة
بلاءته الشفاعة في القيامة
 فمن ولاهـم حــــــا وصدقًا
(وما تقرب إي عبدي بشيء): التقرب: طلب القرب من غير تخلل معصية وأخل
الثواب. والباء في "بشيء" للسببية.

وقوله: (أحب إليّ): صفته، وهو .معتى المفعول، و"ما" في قوله (مُما افترضت عليه): موصولة أو موصوفة، والعائد محذو ف.
والمعى: ما يطلب عبدي القربة من رحميت وثوابي بوسيلة عمل أحب إليّ من الذي فرضته، أي: وسائل القرب كثيرة وأحبها إليّ أداء الفرائض والتكاليف، إذ هي المي الأمانة المعروضة على السموات والأرض والجبال.
(ولا يزال عبدي يتقوب إليّ بالنو افل): الز ائدةٌ على الفرائض، ويرتقي من مقام إلى آخر (حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسـع به وبصر ه الذي يبصر به): السمع: قوه مرتبة في العصب المفروش على سطح باطن الصمـاخين، يدر كُ هـما صورة ما يتأدى إليه
 للصوت فيتأدى إلى المواء الغصور الراكد في بتو يف الصـماخ ويمو جه بشكا بلم نفسه ويماس أمواج تلك الحر كة تلك العصبة فتسهع.
والبصر : قوة مرتبة في العصبتين الملوفتين اللتين يتالقيان فيفترقان إلى العينين، يدر كك صورة ما ينطبع في الرطو بة الجليدية من أشباح الأجسام المتلونة المتأدية في الأجسام الشففافة بالفعل إلى سطوح الأجسام الصقيلة، كذا في كلام ابن سيناء، هذا في الشاهد فقط.

شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
واختلفو أيهما أفضل، فقيل: الأول؛ لتقديعه في اللفظ ولأنه شرط النبوة و لأنه سبب
وصول المعار ف إلى السمع. وقيل: الثالي؛ لأن متعلق الإبصار النور؛ و متعلق اللمهع الريح،
وهو يرى من بعيد وقد أسمع كلامه مو سى ونوقش ون الرؤ الرية.
(ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها): أي: كنت حافظًا حواسه وجوار حه
حت ينقطع عن الشهوات ويستغرق في الطاعات، فلا سمع ولا يبصر إلا ما أتى به الشر ع، وقريب منه قول الخطابي، معناه: توفيقه ين الأعمال اليَ يباشرها هذذه الأعضاء، يعني يسر عليه فيها سبيل ما يمبه و يعصمه عن مواقعة ما يكره من الإصغاء إلى اللهو بسمعه والنظر إلى ما غهى عنه ببصره، وبطش ما لا يكل بيله، والسعي في الباطل بر جله. قال التور بشتي: أجعل سلطان حي غالبًا عليه حت يسنلب عنه الاهتمام بشيء غير ما يقر به إليّ فيصير متخليًا عن اللذات منحلعًا عن الشهوات حيثما تو جه لقي الله بمرأى منه ورمسهع، ويأخلذ حب الله بمامع قلبه فلا يسمع ولا يرى ولا يفعل إلا بَبه، و يكو ن له في

وفي كلام القاضي: أنه يتقرب ويرتقي من مقام إلى آخر حتى يكبه اللد، فيجعله مستغرقًا مملاحظة جناب قدسه بحيث ما لاحظ شيئًا إلا رأى الله تعالى فيه، وما التفـت التفات حاس ومعسوس إلا لاحظ ربه وهو آخر در جات السالكين وأول مراتب الواصلين. هذا وإن أردت تحقيق الكام و تبيين المرام في هذا المقام الذي زلت فيه الأقدام وكلت دون الوصول إلى اللق الأفهام، فاستمع لا يتلى عليك من التدقيقات الحمقة للأعالام الو اصلين إلى أعلى ملارج الأنس السائرين في أرقى معارج القلس، التائهين في بيلاء عظمة الملك والملكوت، المتلاشين في دوام ديمو مية العز والحبروت الذين ورد في شأفـم اللديـث

ونطق بعزهِم كل قلدم و حديث.
فنقول: المحبة : إرادة ما تراه أو تظنه خحيرا، وهي:
إما حبة اللذة، كمـحبة الطعام.
أو محبة النفع كمححبة ما ينتفع به أو المركب منهما.
أو محبة الفضل كمسحبة العلماء، قاله الراغب.
ولا يغفى أنه أبلغ من الإرادة لأنا إذا تأكدت في القلب وانعقدت فيه فتلك الحبة المنقسمة إلى الطبيعية وهي ميل النغس إلى منافعها ولذاماه.

والشرعية: المأخوذة من الكتاب والسنة، والروحانية: وهي ميل القلب إلى مطالعة الملكوتية العلوية، فإذا استولت عليه وغلبت تصير عشقًا، فهو الخبة المفرطة ولا يبوز إطالقه على اللّ عند الفقهاء، ووافقهم الشَيخ الكبير محي الدين ابن العربي قدس اللّ سره. وقال في شرح مسلم: معىى محبة اللذ: رحمته عليهم وإرادته للجميل همم، ومدحه وإنعامه عليهم، ومبة العبد بمعنى طاعته له وموافقته لأمره وتعظيمه وهيبته له. قال في الكشاف: عحبة العباد للذ عبارة عن إرادة نفو سهم اختصاصه بالعبادة دو ن غيره، ورغبتهم فيها، وذلك لأن المتكلمين أطبقوا على أكا نو ع من الإرادة، فيجب تعلقها بالحوادث، فلذا جعله الز مخشري استعارة مصر حة شبهت إرادة نفو سهم اختصاصه بالعبادة ميل قلب الحمب إلى الحبو ب ميلاُ لا يلتفت إلى الغير، وحمله المصنف على الإضمـار، أي المي معبة طاعته وموافقته لكن الإمام استضعف قولمم وأبنبت المبة الذاتية؛ لأن كل شيء لو كان عحبوبًا لآخر لتسلسنل
قال صاحب الكثـاف: وهو غير ناهض لأفمّ عللوا أن الإرادة لا تتعلق بالقديم لذاته،


 الإرادة نوغا من المببة لكان صوابًا، وعلى الثاني: إن المبة قد تـتعلق بالأعراض، ولا بلا جنسية يين البوهر والعرض.
والتحقيق: أهنا من الوجدانيات اليَ لا تحتاج إلى تعريف حقيقي بل بل إلم شرح اسم
 أتم والمدرك أشد كمالية مؤثرئرة كانت المبة أكما أكمل. وقالت الصوفية: المبة: الميل الدائم بالقلب القائم وإيثار المبوب بلمبا على جميع الصحوب

 والأنس به في بذل الروح، ومنع القلب من الـي التعلق بالغير على الإفراد، وهو فناؤه عن أفعاله وصفاته وذاته غير ملاحظ الثنوية.
قال المنيد: هي دخول صفات المبوب على البدل من صفات المحب كما في

شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي
قال العارف السهروردي في العوارف: وذلك لأن المبة إذا صفت و كملت لا تزال بتذب بوصفها إل محبو ها، فإذا انتهت إلى غاية جهدها وقفت وار والرابطة متأصلة متأكدة، وكمل وصف الحمبة إزالة الموانع من الحب، وبكمال وصف الحبة بَذب صفات المحبو ب تعطفًا على المحب المخلص من موانع قادحة في صدق المحبة، ونظرًا في قصوره بعد استيفاء

جهلده فيعود الحـب بفو ائد اكتساب الصفات من المبو ب فيقول عند ذلك:

نـن روحان حللنا بدنا
(1) وإذا أبصرته أبصرتنا

أنا من أهوى ومن أهو أنا


وين تأويلات العالمة الكاشاين : إها ظل نوري للو حدة في الأرواح تو جب الأنس والألفة في القلوب، والعدالة في النفوس، وتقتضي طلب الاتصال بالأصل والكمال الذي تككن له منه، فلذا يمكم على صاحبه بمو افقة الحبوب، وأنشد في المعى:

والواجد استشبع التعريف القيل حقيقة الحـب لا بتحلى لفاقدهـ

للكمه تعريفها في عين تضـــليل
لا يعرف الشدمس إلا من يشاهدها
وذكر الشيخ الرازي في حقائق التفنسر: أن لمحبة المحب ثلاث مراتب:
محبة العوام التابعين للأعمال المحمدية، وهي مطالعة المنة في رؤية إحسان المحسن.
وعحبة الخو اص التابعين لأخلالقه، يحبو نه إجلالًأ وإعظامًا ولكو نه أهلاً له.
وعبة أخحص الخواص التابعين لأححو اله، وهي الناشئة من الجلذبة الإلمية في مكان كنت
كرَّا مخفيًا.
وحقيقتها : أن يفى الحبب بسطوتّا، ويبقى فيه بلا هو؛ لأهنا نار لا تبقي ولا تذر.
ولمبة المحبوب ثالاث درجات أيضًا:
محبة العوام باختصاصهم بالرحمة والغفران والتجلي عليهم بالأفعال والآيات.
(1) هذان البيتان من كالم الحلاج -ـرهو الذي ضحتي به في عيد الأضحى لاعتقاده هذا الحبيث- وهو من




YYI $\qquad$ شرح الثفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي ومعبة الخو اص باختصاصهـم بتحلي صفات إجمال الغفران و ستر ظلمة صفاكّم بأنوار

صفاته وعحبة.
ومحبة أخص الخو اص باختصاصهم بابلنبات وستر ظلمة وجودهم بأنوار الو جود الحقيقي، فيتجلي أو لا بنار الإجالال فتحرق عن قلو بهم جميع ما كان فيه، ثم يتجلى بنور الجمال ويمو حو هم عنهم ويثبتهم به ويسلب عنهـم السمع والبصر والنطق، ويبدله بسمع وبصر يليق به، فهم بين روخة المحو وغدير الإثبات أحياء غير أموات. وفي هذا المقام الحب والمبوب والمحبة واحد، كما أن الرائي في المر آة يشاهل ذاته بذاته، وصفاته بصفاته، فيكون الرائي والمرئي والرؤية واحلًا. أهـــــي كامهـ.

فيكون فـوى الحديث واللّ أعلم:
إن من استعلت به الدر جة المحبو بية ومكنته الرتبة المطلو بية، كنت مستويًا بنور وجهي على عرش قلبه، مغيضًا بنوري على فرثن صدره، فيكو ن سمعه من نوري يسمع به، و بصره



 فهذا العبد هو الذي قام بنور الحق ذاتًا وصفاتًا فين بشهو لكمال المعرفة بسبق العناية.

و ي المعنى قال:
له الدنيا : أتينا طائعينا
غذينا بالمبة يو م قالت
رزقني الله وإياكم اللجذبات السبحانية والنفحات الصمدانية، وصفانا من الكدورات الناسوتية، ورقانا إلى المشاهدات اللاهوتية. (وإن سألني): حذف المعمول للتعميم (أعطيته): مسئوله، بل لو أقسم على الله لأبره.
 الخافض، وأورد اللام الموطئة للتو كيد وحذف المستعاذ منه ليعم، والعوذ والالتجاء

شرح الثفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
والالتصاق 6 يقال: أطيب اللحم عو ذه ، وهو ما التصق منه بالعظم، أي: إن التجأ برحميت والتصق بفضلي وإعانيت (لأعيذنه)).

واعلم أن الاستعاذة إنا هي لدفع جميع المضار، ومعظمها بالنسبة إلى السالك الخواطر ، ولابل من معرفتها، والخاطر ما يرد على القلب في صورة خطاب أو تعريف أو

طلب وأنواعه أر بعة:
خاطر الحق المسمى بالماطر الأول: و هو علم يقذفه الحق من بطنان الغيب على قلب أهمل القرب، ويبقى مطمئنًا لا ينفيه بشيء ولا يقتضي المهلة ويعبر عنه بالإلمام. وخاطر الملك: وهو ما يرغب على الطاعات ويمذر عن المعاصي ويلوم علِها، وقد لا

يطمئن ويقتضي المهلة.
وخاطر الشيطان: وهو ما يدعو إلى المعاصي والمكاره، فيدفع بالاستعاذة والانتهاء. وخاطر النفس: وهو حر كة ين الباطن تنبعث إلى تحصيل ملاذها ومرامها من أشياء منكرة، يتحقق أن الله متره عنها وغيرها، ويقابل بترك المبالاة واستدامة الذكر، ويفرق بينهما بأن الشيطان إذا دعا إلى زلة و لم يُبب يوسوس بأخرى، إذ مراده الإغواء كيف أمكن، بخلاف النفس فإفا لا تزال تلح حت تظفر بمرادها إلا أن يعيذه الله، وهو أشد

الخواطر على المريدين.
وحقيقة الو سوسة: أن الإنسان بينما هو ذاهل عن الشيء ذكره النفس والشيطان،
فيحدث له ميل يترتب عليه فعل، هذا هو المشهور بين البمهور. وقد ذكر بغم الدين: الكبرى خحاطر القلب، وهو ولا يسلم من منازعة النفس وينطلت من قيد الشك وغيره.

وخاطر العقل، وهو ما يكون مع النفس والعدو لإثبات الحجة على العبد ليستحق
العقاب، ومع الملك والروح يستو جب به الثواب.
وخاطر الروح؛ وهو ما ينبعث من همته اليت هم هـا إلى الحضرة الإلمية يستزل لـا
الإلهامات.
$\qquad$ شرح الثفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي وخاطر ينشأ من ميلانه إلى معرفة الصفات، يسترل المعار ف من بكار الأسماء. وخاطر اليقين وهو روح الإيمان ومريد العلم. وخاطر الشَيخ للمريد، يرد عليه على قدر وثو ق العلقة المعنوية.

وخاطر النبي للتابع على قدر الاتباع.
والخاطر من الموتى على قدر صفاء الباطن، وتألف الروحين.
والخاطر من قلوب الإخحوان على قدر خلوص الصحبة.
ولا يخفى اندراجها تحت الحنواطر الأربعة، بل رجوع بلك الحواطر إلى الكلمتين المذكورتين في الحديث، كما حققه في العوارف، بل لا يبعد أن يقال: الأصل في الخواطر برمتها: الخاطر الحقاني والإلمام الرباني؛ لقوله تعالى: [الشمس:^1، ولU كان هذا التحقيق من غوامض العلوم، وإدراك عوائد فرائلده من دقائق الفهوم، أوردناه هناللك والله الهادي إلى سواء المسالك.
(رواه البخاري)

شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
المديث التاسع والثلاثونـ



حسن رواه ابن ماجه والييهقي وغيرهما) (1).

الككام على الحليث التاسع والثلاثين


 المطالبة.
(1) طرقه كلها معلولة، وحسن لمن حسن بكثرة الطرق: روي من حديث سيدنا ابن عباس رضي اللد عنهـا، ومن حديث عقبة بن عامر، وحدين المين أبي ذر الغفاري:


 ابن عباس مرفوعًا به، وفيه:



-- عحمد بن المصفى، ضعيف. - ابن لهيعة: ضعيف، لكن في الشوراهد.



YYO $\qquad$ شرح التفتازامي على الأحاديث الأربعين للنووي (لي): أي: لتعظيم أمري وإعلاء قدري وحصول مرام قلبي (عن أمتي): أي: أمة
(الحُطأ): أي: إثم الخطأ، فلو أتى بشيءمن المعاصي أو أخحل ببعض الفرائض لا يتعلق به ذم ولا مؤاخذة، ولذا لو قتل إنسانًا خطأ بأن لا يقصد الفعل بأن خر على صبي فمات أو قصد الفعل دون الشخص كما إذا رمى إلى صيد فأصاب إنسانًا لم يقتص منه وأما إلزا إم الدية فيكون جابرًا لورثة المحين عليه، وهكذا الحال في ضمان المتلفات. قال في النهاية: الخططأ ضد العمد، وهو أن يفعل شئًا من غير قصده. وقيل: إنه العدول عن الصواب بأن يريد غير ما تحسن إرادته، فيفعله، وهو المأخو ذ به، أو يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يا يريد. ومنه: ((من إجتهد فأخحطأ فله أجر)"(1) أو لا ير يد ما لا يمسن فعله و يتفق منه خلافهه، فهو مخطئ إرادة مصيب فعلاً فهو مذموم بقصده غير محمود بفعله. (والنسيان): أي: إثم ما صدر عنهم من اقتراف ذنب أو ترك طاعة نسيانًا، ولذا لو أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا فلا إنطار ولا كفاره، ولو علق طلاقًا أو عتقًا على فعل من أفعاله ففعله ناسيًا، أو صلى الظهر خمسًا فلا بأس. وأما إلزام الدية فلتكون جابرًا للمجين عليه وورثته، و كذلك في ضمان المتلفات.

والنسيان: تركك الفعل لتأويل فاسد أو ضد الذكر . فإن قلت: فإذا كان الخطأ والنسيان متجاوزًا عن هذه الأمة الـر حو مة فما الحكمة في الأمر بالدعاء في قوله تعالى: فالمواب: أن يقال: النسيان منه ما يعذر صاحبه ومنه ما لا يعذر، وذلك إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر، كمن رأى بناسة في ثوبه، وأخر الإزالة، وصلى عُد مقصرًا ويبَب القضاء، و كذا إذا تغافل عن تعاهد القر آن حتي نسي. فذكر النسيان والخطأ وأراد ما هو المسببب عنهما، فيكون بعازًا مرسلاً أو استعير للتفريط والإغفال للمشاكهة، فإفما سببان للوقوع في المخالفة، كالخطأ والنسيان، فتكون استعارة مصرحة تبعية، هذا تعقيق أشكل و جوه الكشاف.


شرح التفتازاين على الأحاديث الأربعين للنووي
(وما استكرهوا عليهه)): أي: بتاوز عن أمتي إثم ذنب صدر عنهم بالإكراه والإجبار، فالا يكفر من أكره على الردة، فتلفظ هها مطمئنًا قلبه ولا يفطر من أو جر الخمر، ولا يصح إعتاقه ولا طلاقه ولا شيء من تصرفاته، وهو مذهب مالك (1) والشافعي (r)

واللديـث خخصوص .ما إذا لم يكن بمحرم، فإن أكره على القتل يُبب القصاص على و المُكرِه والمُكرَه، أو بالز نا أو غير ذلك فتـجب العقو بة، وفرو ع هذا الأصل و شروطه مذكو ره في كتب المذهب، ولا يخفى أنه من كنوز الحكم، و جو امع الكلم، فعليك باستخر اجهها. ولعل معناه بلسان العارفين هو : أن اللذ لا يعاقب أمتي إن أخطأت في طريق طلب الله، و في العمل لما سواه، والقرار على فراقه، أو نسيـت عهد اللذ الذي عاهدهـم أن يُبوه و ولا

 الكتاب مسطورًا، قد نطق الحق بمحبتهم أولاً، ورقم هـا في اللوح ثانيًا، وأنز ل عليهمْ قوله:原 وللّ در القائل حيـث أنشد في المعنى وقال:

ما الحب إلا للحبيب الأول
وحنينه أبداً لأول مــــــترل

نقل فؤادك حيت شئت من الموى
كم مترل في الأرض يألفه الفـــتى
(حديث حسن رواه ابن ماحه والبيهقي وغيرهما).
( ( 1 (



$\qquad$ شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي

الحديث الأرنعون
 في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل،)، وكان ابن عمر رضي الله عنهـا يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وراء وخل من من صحتك

لمرضلك، ومن حياتك لموتك. (رواه البخاري) (1)

الكالام على الحديث الأربعين

بليغًا، ويتمكن في ذهنه ما يلقي إليه. (فقال: (اكن في الدنيا كأنك غريب): أي: لا تركن إليها ولا تتخذها وطنُا، ولا

 برد المظا لم والاستحالال مشتاقًا إلى الوطن المقيقي، قانعًا في سفره ببلغة و سترة معور لألا على


 أي: بل أنت، كذا في الصنا الصحاح


 الخارج فضلهم عن حد العد ومقياس القياس. (1)

شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي

طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

صالح الأعمال فيها سفنا

إن لله عبادًا فطـــــــــــا
نظروا فيها فلما عرفوا
جعلو ها لِة واتخــــذوا
(وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنظر المساء): هذا مقتبس من الحديث؛ لأن الغريب إذا أمسى وأصبح لا يتوقع إلا سيره إلى وطنه، ويتبادر إليه كل وقت وكل ساعة. فالمعن: سر دائمًا ولا تغتر عن الطاعة ساعة، أي: فُللك في أودية الضلالة وتنقطع عن المقصود.
(وخذ من صحتك لمرضلك): أي: بادر إلى أيام الصحة، واغتنم، فإن المرض المانع من العمل قد يطرأ. والصحة حالة تصدر بسببها الأفعال الليوانية عن موضعها، وها وهو الأعضاء السليمة. والمرض عبارة عن عدم تلك الحالة، فبهما تقابل العدم والملكية. (و): خذ (من حياتك لموتك): أي: ما تلقى نفعه بعد موتك، وإياك والتسو يف، فإن
 من الشيطان)(1) مخصوص على أنه لا يفيد علة الحكم، إلذ هي قضية مهملة، والألمور
 خلاف وضعه فات الغرض أو لكونه محمود العاقبة مفتقر إلى مزيد تأمل، و منها ما يمدلد فيه التعجيل لضد ما قلنا، فينتهز ويغتنم، فإن الفرصة تكر مر السحاب.
(1) صحيح: روي من حديث ابن عباس ، وسهل بن سعد، وأنس.


 ع(OV. Y)، وفيه أيضًا عبد المهيمن، وهو كما تقدم ضعيف.
 وأبو يعلى في مسنده ( رواته ثقات.
 فـا تدري السكون متى يكون


,لا تغفل عن الإحسان فيهــا


والحياة قوة تتبع الاعتدال النوعي، ويفيض منها سائر القوى الليوانية. والموت عبارة عن فساد بنية الليوان، أو عرض مفارق للحياة، لا يصح معه اختيار، ، فبينهما تقابل التضاد، ذكره الأطباء. والتحقيق : أن الموت زمانة مطلقة في جميع الأعضاء بيطلان قواهاها فالموت يسلب
 لبطلان القوة اليت تستعمل مع وجوده شخصها ونا والدليل عليه أن الإنسان ليس عبارة عن




 العالم العلوي انطبعت فيها الجلايا القدسية، وانكتفت لما لما المعارف الإلمية، ولألن مجميع



 جسمًا قدسيًا ملكوتيًا خلق من حياة أبدية، رباه الله في ظل كامل جان جالاله وضياء صفاته،


 العليا، ويصل إلل السعادة الكبرى، وييقى له العلاقة بالبدن بالتلذذ والتا والتألم لا بالتحريك واكتساب الأعمال، فالموت أحد الأسباب الموصلة إلى النعيم المقيم، كما ورا ورد: (إنكـم خلقتم للأبد، ولكن تنقلون من دار إلى داره ، فهو وإن كان يـ الظاهر فناء واضمححلالا،
. Yr. لكنه في الحقيقة بقاء وو لادة ثانية على وجه أشرف، كالنوى المزرو ع لا تصير نخلأ مثمرًا إلا بعد فساد جثتها، و كالبذر الملقى في الأرض، ولذا من الله علينا بالمو الموت والمياة نعمه فقال:
وأما التي تذوق الموت فهي النفس الحيوانية المر كبة من الطبائع، يتهدم البدن إذا خر الرّ منه الروح بخطاب:
 إليها البلى، بل تجذها إلى حضرة الل(هوت وت وتطير معها في عالم الملكو ت أبد الآبدين، كمـا



rul $\qquad$ شرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي

الحديث الحادي والأرنعون

عن أبي عحمد ، عبل الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال


حسن صسحيح، (ويناه في ككتاب الحجة بإسناد صحيح) (')

الكالام على الحلديت الحادي والأربعين
(عن أبي محمد عبدالله بن عمرو بن العاص): السهميٍ القرشي، أسلم قبل أخيدِ


للحديث.
قال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر حديثًا مين، إلا عبد الله بن عمرو؛ فإنه يكتب ولا أكتب. سكن .مكة ، ثُ رحل إلى الشام وعاد إليها وتو في هـا سنة خمس وستين، وهو ابن

اثنين وسبعين سنة، ومروياته : سبعمائة حديث.
(رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهُ
الكمال، أي: لا يكمل إمان أحدكم، قيل: نفي أصل الإممان عنه. (حتى يكون هواه): ليس الذي هو من أصل صفاته النفسانية، بل المعبود الباطل

المطا ع، والمبو ب المتحتم الاتباع.
(تبعا للا جئت به()): من السنة الزهراء، والملة النقية البيضاء، حتى تصير همومه
المنتلفة و خو اطره المتفرقة التي تنبعث من هوى النفس وميل الطبع هاًا واحلًا يتعلق بأمر ربه واتباع شرعه، تعظيمًا له و شفقة على خحلقه، كما تا تال النـاعر :




شــرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
كانت لقلبي أهــــــواء مفرقـــة ـاستجمعت مذ رأتك العين أهـــوائي
وصار يمسدني من كنت أحسله وصرت مولى الورى إذ صرت مولائي

فلا يميل إلا بككم الدين، ولا يهوى إلا بأمر الشر ع، فهو المؤمن الكامل التوحيد، الذي
 ومن اتبع أصول الشنريعة دون فروعه، فهو الفاسق، ومن عكس فهو المناه

لك ألف معبود مطاع أمره دون الإله وتدعي التو حيدا
والموى : مصلر هويه: أحبه. وشرعا: ميل النفس إلى خلافف ما يقتضيه الشرع؛ لأنه يهوي بصحبه إلى الداهية في الدنيا، والماوية في العقىى، فكأنه من هوى يهوي هويَّا، أي: سقط. فإن قلت: ما جاء بها الرسول وَيَّيُّ نور وضياء، والموى ظلمة في النغس انبعثت من الطبيعة الترابية فكيف يصير الموى الظلماني تبعًا للدين النوراي؟؟ قلت: البواب: أن النفس لطيفة في الجسد تولدت من ازدواج الروح بالبدن، واتصالمما، والروح لطيف روحاين، والجسد كثيف ظلماني، والنفس متو سطة بينهما، تقبل


سواها س/ [الشمس: V]
فاستقامة الروح الروحاني في الروح الحيوالي بمثابة النور في الحدقة، فصارت النفس ها
 الكدرات، متو جهة إلى الدين، قابلة لليقين، وإذا غلب الأمر بالفجرو سالكة مسالك الردى.

فصريع كل هوى صريع هوان نون الموان من الموى مسروقة

قال الراغب: مئل النفس في البدن كمحاهد بعث إل ثغغر يراعي أحواله. وعقله
 وشهوته سائس خبيـ، ضم إليه ليتفقد مر كوبه.
rrr $\qquad$ شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي والقر آن بمتزلة كتاب أتاه من مولاه تبيانًا لكل شيء ورحمة، والبي رسول أتاه بالكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، فإن جاهد أعدائه وقهرهم واستعان بالعقل في اتباع الكتاب وسلطه على الموى حمد أثره إذا عاد إلى حضرته، وهو من المفلحين، ومن ضيع ثغره، وأهمل رعيته وصرف همه إلى تفقد مركو بهه وأقام سائس المر كو ب مقام خحليفة ربه فهو ين الآخرة من المناسرين.
(حليث صححيح دويناه في كتاب الحجة): في اتباع المحجة، للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن مُمدل بن الفضل الأضفهاني.
(بإسناد صحيح): ورواه محيي السنة في المصابيح و شرح السنة.

شرح التفتازااين على الأحاديث الأربعين للنووي
الحديث الثانـ، والأرنهون





الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح) (1)


الكالام على الحلديث الثالين والأربعين
 في هذا النداء نكتة وهي: أن أقوى المراتب: الاسم، وأضعفها: الحرف، فظن قوم أنه لا
(1) إسناده حسن: روي من حديث أنس بن ماللك، وأبي ذر، وابن عباس، وأبي هر يرة:





 (
 - إبراهيم بن إمساق الحيبي، متروك الك الحديث، قاله الدارتطني.

- قيس بن الربيع: صدوت تغير كثيرًا.


rro $\qquad$ شرح التفنازاين على الأحاديث الأربعين للنووي يتألف الاسم بالحرف، فكذا أقوى الموجودات هو الحق سبحانه، و خلق الإنسان ضعيفًا.
 النداء، فكذا البشر يصلع لحضرة رب الأرباب حال التضر ع والنداء:
- لكم

وآدم: أعجمي، لا اشتقاق له، ووزنه فاعل كآزر، لا أفعل، وقيل: من الأدمة. وقال ابن عباس: سمي آدم؛ لأنه خلق من أدم الأرض، أحمرها وأسودها، وطيبها و خبيثها. (إنك ما دعوتني): أي: ما دمـت تعبدي أو تسألني، فإن الدعاء قد فسر في القر آن

كهما، و"ما" زمانية ظرف: "غفرت".
(وجر جوتني): أي: رجو ت مغفر يت ولا تقنط من رممي أو تخاف من عقابي إذ الرجاء

 ((لو وزن خو ف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا)، ، هذا إذا لم يقترب الموت، فإن قرب الأجمل وانقطع الأمل، فالرجاء ليس إلا لوروده إلى مللك كريع، ووفوده إلى رب رؤو فو رحيم. (غفرت للك على ما كان منك): من الذنوب الكثيرة الصغيرة والكبيرة. والغفر : إلباس الشيء ما يصو نه عن اللدنس.
(ولا أبالي): أي: لا يعظم على كثرهنا، فإن جرائم العباد و آنام أهل العناد في جنب
رحمة الرب كذرة حقيرة، بل أقل منها.
قال في الصحاح: قو لهم : لا أباليه، أي: لا أكترث به، و لم أبل محذوفة الألف لكثرهة الاستعمال كهما قالوا: لا أدر معذو فة الياء، والأصل: أباليه، مثل : أعافيه. وقيل: كان أبا أبالي

من البال، أي: لا شغل لي هذا الأمر .
فالحديث تَريض على الدعاء وتحسين الر جاء.
آّما اللدعاء: فحقيقته استدعاء العبد ربه للاستمداد والمعو نة، وله شرائط وآداب، تقدم
الإشارة إليها.
فإن قلت: ثبت أنه جف القلم .ما هو كائن، فالدعاء لا يز يد شيئًا ولا ينقص شيئًا؟ وأيضًا: المطلو ب إن كان من مصالح العبل فالحواد المطلق لا يبـحل به، وإن لم يكن منها لم يبز طلبه ولأن الرضا بالقضاء باب اللّ الأعظم، والاشتغال بالدعاء ينافيه؟

فجوابه أن يقال: الدعاء من شعار المرسلين وآداب العرفاء الصديقين، والقر آن
والحديث ناطقان بصحته.
والسبب العقلي فيه : أن كيفية علم الله وقضائه غائبة عن العقول والـلحكمة الإلمية
 صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف بإحاطة علم الله وجريان قضائه وقدره في الكلـ.


 الأوطار : الدعاء كما في الشاهد، فلعله قد جعل الدعاء سببًا لبعض مناجحهه.
 وأما الر جل الفاسق المتمادي المتواني القائل: أرجو المغفرة، فهذا من أكاذيب الأماني. قال شاه الكرماني: علامة الرجاء حسن الطاعة، وقيل: الر جاء: رؤية الجلال بعين الجمال، أو قرب القلب من لطف الرب، أو سرور الفؤاد بعيد المعاد، وأنشد بعض الراهِين الرين إذا كثئرت منك الذنوب فداو ها با با
 ور ومته للمسرفــــين تكــــــرم فر حمته للمحسنين كرامــــــــــــة
وأما الخو ف : فهو عبارة ألم القلب بسبب توقع مكروه، و سببه: التفكر في تفاصيل أنواع العذاب المتوعد به على المعاصي، وهو نصيب أهل الظاهر .

 يوم القيامة: وعزيت وجلالي لا أجمع على عبدي خوني الين ولا أمنين، فمن أمنني في الدنيا خو فته يوم القيامة، ومن خحافني أمنته يوم القيامة)،(r)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) } \\
& \text { (r) إنناده ضعيف: روي من حديث أي هريرة، وشداد بن أوس، والخسن. }
\end{aligned}
$$

$\qquad$ شرح اللفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
(يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء): قال التور بشتي: العنان: السحاباب،


 في أفق واحد؛ لأفم يطلقون على كل أفق سماء، كما يطلقون على كل طبـل طبة سماء.

قال الشاءر:
من بعد أرض بيننا ومماء

 ماء المطر، فحم حوله وقال المصنف: العنان: ما عنّ لك، أي: ظهر من السماء إذا رفعت رأسك وهو كناية عن كثرة الذنوب بكيث لو كانت أجسامنًا لمأت ما بينهما (ثم استغفرتني غفرت لك): والاستغفار : طلب المغفرة، وهو إنما يكون با بالتو بة، وهي
 معصية، مع العز م على أن لا يعود إليها إذا قدر عليها. قوله: "من حيث هي معصية"، فإن ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع الـ الم الم يكن
 فعزم على تركه لم يكن تو بة منه، ذكره حجة الإسلام.


 وأما حديث شداد بن أوس: فأنر جه الطبراني في مسند الشاميمين (

 صبح: متروك.



شـرح التفتازالين على الأحاديث الأربعين للنووي
وي كالام بعض العرفاء: إن التو بة هي الر جورع عن مخالفة حكم الحق إلى موافقته،

* فلابد من معرفة الذنب حت يرجع عنه بالندم بالقلب، و كثرة الام



اللذ، فلابد من تعظيمها واعتقاد أن تو بته موقوفة وأنه أسوأ الناس حالأ. وتوبة الخاصة من تضييع الوقت في غير المراقبة برؤية الغير والاحتحاب
 ذلك: كدورة الصحبة مع اللد في معام المشاهدة، ومن رام حقائق التوبة فعليه بكتاب
(يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض): أي: مملئها (خطايا): تمييز من الذات المقدرة

 أعاد "لقيتي"، وعلقه به، وإلا ليكفي أن يقال: لو لقيتيني

 عليه.
(لأتيتك بقرابها مغفرة)،): وهي إز الة العقاب، وإيصال الثوابه، ونكا ونكر ها ليفيد المغفرة

 غضبي"، فجانب المغفرة أرجح. والله در من قال:

أرجو الذي عفوه للذنب محاء
كلتا يديه يمين وهي سخـــــاء
 وركف أرجع صفر الكف عن صمد




rrq $\qquad$ شرح التفتازاين على الأحاديـث الأربعين للنووي وإثارة إلى أن التو حيد يغفر به الذنوب ويكشف به الكروب، إذ الفطرة المنورة بنور

التو حيد تغلب الميئة المظلمة النفسانية لبقاء النورية الأصلية واتصال العبد بالحت. واعلم أن عباد الله الذاهبين إليه قسمان: الو اقفو ن و اللمائرون، والمراد بالواقف: من يقف في عالم الصورة و لم يفتح له باب في علم المعى، كالفرخ المبوس في قشر البيضة، فيكون شر به من عا لم المعاملات البدنية ، وولا سبيل له إلى عا لم القلب ومعاملاته، فهو
 إلا للديه رقيب عتيد ويشكر له مساعيه.
أما السائر فلا يقف في معل، ولا يتزل في مترل، يسافر من عالم الصور إلى عالم المعنى، ومن مضيق الأجساد إلى متسع الأرواح، وهـم صنفان : سيار وطيار. فالسيار: من يسير بقدمي الشرع ع والعقل على جادة الطريقة، و خططاياه ما يمجبه عن الله من مراتب الدنيا والآخرة، ورؤية غيره والتعلق .ما سو اه، فإن أكبر الكبائر : إثبات و وجود غير الله ذاتًا أو صفة وفعلاً، حت و جوده كمـا قيل: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب
وهو الشرك عندهـم ، فإذا تخلص من ذللك تلقاه اللّ بالغفران، بل يستر بشواهد هو يته ذنوب وجود الأغيار، وبجذبات العناية يرحمه برفع البينونة والأستار. والطيار: عاشق مفقود القلب، مغلوب العقل، بجذوب السر، يطير بجناح العشق والهمة في فضاء الحقيقة، و في رجله جلجلة الشر يعة، وهو المتعين لأعباء الأمانة اليّ لم يو جد
 نظر إليها وعشقها، وصار فراش تلك الشمعة حملها، فنسب في البداية إلى الإفساد وسفك وعن وراء ولا الدماء، ولقب في النهاية بالظلوم والحِهول. فإن قلت: من أبى و لم يطع في حمل الأمانة نسب إلى المكانة والطاعة والأمانة بقوله:冨 الحكمة في ذلك؟ قلت: إن الذل والمسكنة وقعت في جانب العاشت، كمدا أن العزة والعظمة وقعت في
 الأمانة يلز م كمال ذلة المؤتمن في إصالح كتمان أمر الأمانة، وقد غخص غيره بخسن الثناء

شرح الثفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي

. 䬺
(رواه التر مذي رحه الله وقال: حديث حسن): ولا كان هذان الحديثان محا عليهما
مدار الإسلام، و يتضمنان ما لا يمصى من الحكم والأحكام؛ لأن أولمما في الترهيب من ولم اتباع الموى، والترغيب في سلوك مساللك المدى، والثاي في التحر يض على الر جاء و الدعاء الذي هو مخ العبادة، والإطماع بالاستغفار في سعة رحمة الله عباده أو ردها في الكتاب،

لصيحة لكل تواب أواه أواب.
و ختتم هكا الحمديت إشعارًا بأنه يجب على العبد أن يعتقد في مو لاه الفضل والإحسان والمغفرة والرأفة والامتنان، وأن بیسن ظنه آخر عهلده بالدنيا، وأول عهله بالعبى، فإنه بتحقيت رجاء الراجين حقيت. وولي الإسعاد والإمداد والتو فيق. فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام، وتضمنت ما لا يكصى من أنواع العلو م في الأصول والفروع والآداب، و سائر وجوه الأحكام.
 أعالام الحديث للإمام الخطابي، و شرح صصحيح مسلم للمصنف، و شرح المصابيح للقاضي
 يكشف السحاب عن و جحوه حقائقها ودقائقها فمأخو ذ من نفائس كالم الشيخ اللبير أبي
 العاشق روزههان البقلي، والعار ف صاحب العوار ف السهر وردي، و سلطان الشريعة عبد الله الأنصاري، و برهان الطريقة بَمم الملة الرازي، وغيرهـم همن عظماء الإسلام و العلماء الأعلام. وما يو المصابيع، وقد اشتمل بحمد اللذ كل حديث على فرائد شريفة، وفو ائد نفيسة، جمعتها
 والإعراض عن المطالعة والمذاكرة و عخالطة الناس. وبتحرع البأساء و الضراء كأسًا بعد كأس.

 ويظهر على صفحات الو جنات آثارها


ولابس روعي لوعة تتلظى في الجوانح نارها

Y\&1 $\qquad$ شرح التفتازاجي على الأحاديث الأربعين للنووي
وفي المعن: لي قلب عحترق، والدمـ مستبق، والكرب بعتمع، والصبر مفترق، كيف
 يا رب إن كان شيء فيه لي فرج، فامنن علي به مادام لي رمت، فيا من عرف مكائد
 واستمسلك بالعروة الوثقى لا انفصام له، وأقبل على القر آن والحديث فما دوفهما جفاء،
.
والمأمول من أفضال الأفاضل، ولطائف ألطاف الأماتّل، أن ينظروا في كتابي بعين الر ضا، و يصلحوا ما فيه من الزلل والخطأ، فإنتي قليل البضاعة قصير الباع في الصناعة، لكن رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
وقد تستع الور قاء وهي حمامة وقد تنطق الأوتار وهي جماد


والفوز بالدرجات العلى.
تح هذا الكتاب في شرح الأحاديث النبوية الأربعين النووية، رضوان الله تعالى على مؤلفه، ورحمته وغفرانه على شار حه، وبّاوز اللد عن خحطيئات كاتبه. قال المؤلف رحمه اللّ تعالى ورضي عنه آمين: (وقد بنز الفراغ منه ليلة الأربعاء، وقت الإفطار لست نحلت من رمضان المعظم، سنة اثنيت عشرة وثمانمائة، أحسن الله ختامها وما بعدهانها، آمين. حمدًا لك اللهمّ، يا من نزل أحسن الحديث، وصالمة تامة دائمة وتحية وافرة نامية على
 وباهر الآيات، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يو م الدين، على الدهور والأوقات.
(أما بعد): فيقول أفقر العباد إلى مو لاه الغني، خادم العلم الشر يف، ومصحعح الكتـب
 جامع السلطان بايز يد، وفقه الله لا يتمناه مع ما يزيد، وأسبغ عليه ما يشاء من جميل هباته
وما يزيد:

شرح التفتازابي على الأحاديث الأربعين للنووي
قد وقع الفراغ من تصحيح الشرح المشّهور للفاضل عحمد المعروف بأقكرماني على الأحاديث الأربعين، للعا لم العامل الصوفي الولي، مولانا لما عمدل الشهير ببركوي، مع مـا ما هـامشه من الشرح المنسوب إلى المولى العا لم الرباني والعقق العلامة التفتازالي على الأربعين النووية
 بر كاته، آمين.

ولا أراد طبعه الحافظ محمد أفندي السرويلي الصحاف في سوق الحكاكين التزمت
تصحيحه، ونقدت من غثه ممينه، وبذلت البِهد فيه، ليكون لي سببًا للدعاء والتكا لمبير؛ لأن
 فجاء بحمد الله وحسن توفيقه مطبوعًا مهذبًا، ولمن وفق لخدمة أحاديث نبيه كتابًا

مرغوبًا.
وهذا آخر ما وفقين الله لتصحيحه من الأحاديث النبوية، فنسأله جل اسمه أن يوفقنا
 عليه من الصلوات أعلاها، ومن التحيات أنماها.

 وعليه فهذه الصيغة: "باه الثبي" لا بجوز ، واللّ أعلم.

## فشّرالهِ هوضوناتات الختاب

$\qquad$
$\qquad$تر تمة الشيخ التنتازالي شارح كتاب الأربعين ........................................... 19وتدمة صاحب الشرح 1 | .....................................................................إسناد المصنف لكتاب الأربعين النووية.........................................................
rr ترجمة المصنف للإمام النووي
ro الكالام على مقدمة المصنف
ro
الكالام على البسملة
rv الكالام على (الحمد اله رب العالمين) rq الكلام على (قيوم السموات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين) r • ........................................ rr الكالام على (إلى المكلفين هدايتهم)
r الكالام على (وبيان شرائع الدين) الكالام على (بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على بميع نعمه) ............... الكلام على (وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله).................... عـ

ro
الككام على (الواحد القهار، الكريع الغفار)
$r 1$ الكلام على (وأشهد أن عحمدا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله)
rv

r^..................................... الكلام على (أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز)
rq الكلام على (المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن) الكلام على (المستنيرة للمسترشدين، المخصوص يكوامع الكلم و"ماحة الدين، صلوات الل \&. وسامه عليه) الكلام على (وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالـين. أما بعد: فقد روينا § ا............................................................ عن علي بن الم الكلام على (وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبدالله بن عمر وابن عباس
 الككلام على (وأبِ سعيد الخندري رضي اللا عنهم من طرق كييرات بروايات متنوعات: أن \&
 الكلام على (من حفظ على أمتيَ أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة \&o الفقهاء والعلماء ) . \& $v$ الككلام على (واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف) حت هاية المقدمة or الكلام على المديث الأول IT الكلام على المديث الثاني vA الكلام على الحديث الثالث A) الككام على المديث الرابع

ヘ الككلام على المديت المامامر 9. الكلام على الحديث السادسفهرس شرح التفتازالي على الأحاديث الأربعين للنووي
9 V الكام على الـديث السابع 99 ................................................................ الكلام على الحديث الكام على الحديث التاسع .ب.............................................................. الكلام على الحديث العاشر ............................................................. 1 .... 11. الكام على الحديث اللمادي عشر . الكلام على الحديث الثاني عشر ........................................................... الكلام على الحديث الثالث عشر ........................................................... 11 117 الكالم على الحديث الرابع عشر ... 119 ..................................................... الكلام على الحديث الحامس عشا Irr الكلام على الحديث السادس عشر الكلام على الحديث المابع عشر ......................................................... الكلام على الحديث الثامن عشر ....................................................... IrA الكالام على الحديت التاسع عشر ..
140 الكالم على الحديث العشرين.
$1 r \wedge$ الكام على الحديث الحلادي والعشرين
1\&1 الكلام على الحديث الثاني والعشرين الكلام على الحديث الثالث والعشرين ....................................................... 101 الكلام على الحديث الرابع والعشرين.
الكالام على الحديث الحنامس والعشرين
170 الكالام على الـديث السادس والعشرين
الكالام على الحديث السابع والعشرين

فهرس شرح التفتازاني على الأحاديث الأربعين للنووي
الكلام على المديث النامن والعشرين..................................................... 1 الم


119 الككام على الحديث الثلالين.


197 الككام على الحديث الثاني والثاليّين

191 الككام على الحديث الثالت والثلاليني r.. الككام على الحديث الرابع والثلآين
r.r الككلام على المديث الخامس والثلآين

$$
r \cdot v
$$ الككام على الحديث السادس والثلاليّن

rir الكلام على المديث السابع والثالاين

M17 الكلام على الحديث الثامن والثالاثين.
rys الكلام على المديث التاسع والثلاينين rrv الكلام على المديث الأربعين

## rris

 الككلام على الحديث المادي والأربعين rre الككلام على الحديث الثاني والأربعين $r \varepsilon r$ فهرس موضوعات الكتاب

